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إﻗرار أﺻﺎﻟﺔ اﻷطروﺣﺔ
أﻧﺎ ﻣﯾﺳﺎء ﻧﺻري ﻓﺗﺢ ﷲ اﻟدﻗﺎق ،اﻟﻣوﻗﻌﺔ أدﻧﺎه ،طﺎﻟﺑﺔ دراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺗﺣدة وﻣﻘدﻣﺔ اﻷطروﺣﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﻌﻧوان "اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم  :دراﺳﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ " ،أﻗر رﺳﻣﯾﺎ ً ﺑﺄن ھذه اﻷطروﺣﺔ ھﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺑﺣﺛﻲ اﻷﺻﻠﻲ اﻟذي ﻗﻣت ﺑﺈﻋداده
ﺗﺣت إﺷراف اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻏﺎزي ﺧﺎﻟد أﺑو ﻋراﺑﻲ ،أﺳﺗﺎذ دﻛﺗور ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون .وأﻗر أﯾﺿﺎ ً
ﺑﺄن ھذه اﻷطروﺣﺔ ﻟم ﺗﻘدم ﻣن ﻗﺑل ﻟﻧﯾل درﺟﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻣن أي ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺧرى ،ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن ﻛل
اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻧت ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث ﻗد ﺗم ﺗوﺛﯾﻘﮭﺎ واﻻﺳﺗﺷﮭﺎد ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﻔﻖ
ﻋﻠﯾﮭﺎ .وأﻗر أﯾﺿﺎ ً ﺑﻌدم وﺟود أي ﺗﻌﺎرض ﻣﺣﺗﻣل ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﻣل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺈﺟراء اﻟﺑﺣث وﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺗﺄﻟﯾف وﻋرض اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ و/أو ﻧﺷر ھذه اﻷطروﺣﺔ.
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اﻟﻣﻠﺧص
ﺗﺗﻧﺎول ھذه اﻟدراﺳﺔ ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻧﻘل دم ﻣﻠوث ﻟﻠﻣﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم أو ﻟﻠﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠدم،
وﻧﺷوء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺧطﺄ ﺳواء ﻛﺎن ﺻﺎدرا ً ﻣن ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ،أو
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،أو اﻟطﺑﯾب وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ .ﺣﯾث ﺗﻧﺎوﻟت ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم
ﺑﻧظرﯾﺎﺗﮫ اﻟﺛﻼث .وﻣﺎ ھﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم .ﺛم ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷطراف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ذﻟك ،واﻟﺿرر اﻟذي ﻗد ﯾﻧﺗﺞ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ دم
ﻣﻠوث ،واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟدم واﻟﺿرر .وﺗطرﻗت اﻟدراﺳﺔ ﻵﺛﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﻣن ﺗﻌوﯾض وﻣدى ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻸﺿرار
اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم.
وﻣن أھم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت ﻟﮭﺎ ھذه اﻟدراﺳﺔ أن اﻟﻣﺿرور ﻻ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻋبء إﺛﺑﺎت
اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم؛ ﺑل ﯾﻛﻔﻲ ﺗﻠوث اﻟدم أي وﻗوع اﻟﺿرر ،وﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ
ﻟﻧﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ إﺛﺑﺎت اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ .وأھﻣﯾﺔ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻧظرا ً ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘدﯾر أﺿرار
اﻟدم اﻟﻣﻠوث ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻓﺗﻠك اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻘدار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺗﻌوﯾض .وإﻟزاﻣﯾﺔ
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﮭﺎ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ
ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟطﺑﯾﺔ داﺧل اﻟدوﻟﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎھم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻣﺿرور
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض وﺣﻖ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻓﻲ ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ذﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ.
وﻣن أھم اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ وردت ﻓﻲ ﺧﺗﺎم اﻟرﺳﺎﻟﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷرع ﺟزء ﺧﺎص ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل
اﻟدم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وزراﻋﺔ اﻷﻋﺿﺎء واﻷﻧﺳﺟﺔ
اﻟﺑﺷرﯾﺔ .أو إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧﻘل اﻟدم ﺻﯾﺎﻏﺔ
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗراﻓﻊ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﮫ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
ﻛﻠﻣﺎت اﻟﺑﺣث اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ :ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ،اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب،
اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻧﻘل دم ﻣﻠوث ،اﻟﺗﻌوﯾض ،اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ.
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اﻟﻌﻧوان واﻟﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
Civil Liability for Blood Transfusions: A Study in UAE Law
Abstract
This study examines the resulting blood transfusion of the blood donor or the blood
recipient, and the emergence of medical civil liability for the wrong person, whether it comes
from the blood transfusion center, hospital, doctor and assistants. This study examined the
legal basis of the blood transfusion process with its three theories. Moreover, it examines
what is the nature of the doctor's commitment to the blood transfusion. The medical error in
the blood transfusion process is then clarified for all parties responsible for this, the damage
that may result from a contaminated blood operation, and the causal relationship between the
error in blood transfusion and the damage. The study examines the effects of civil liability
for blood transfusions from compensation and the extent to which medical liability insurance
covered the damage caused by blood transfusions.
One of the most important findings of this study is that the injured person does not
have the burden of establishing the damage to him in the blood transfusion; blood
contamination is sufficient for any harm, and the defendant has to deny his responsibility to
prove the foreign cause. The importance of the medical committee's reports, given the
difficulty of assessing the damage of contaminated blood to the judge, helps him determine
the appropriate amount of compensation. The obligation to insure against medical errors
imposed by the UAE legislator on anyone who works in the medical field in all medical
facilities within the UAE, which contributes significantly to the preservation of the injured
right to compensation and the right of the insured not to prejudice his private financial
integrity.
One of the most important recommendations at the end of the study is that the
legislator added a special part of the blood transfusion process in Federal Law No. 5 of 2016
on the regulation of the transfer and transplantation of human organs and tissues, or the
reformulation of Cabinet Resolution 28 of 2008 on blood transfusion in legal language that
allows the court to use it legally.
Keywords: Blood transfusions, civil liability for medical errors, doctor's obligation,
damages arising from contaminated blood transfusions, compensation, medical error
insurance.
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ﺷﻛـــــــر وﺗﻘدﯾر
أﺗوﺟﮫ ﺑﺟزﯾل اﻟﺷﻛر واﻟﺗﻘدﯾر واﻟﻌرﻓﺎن إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗذة اﻷﻓﺎﺿل ﺑﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻗﺳم اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗدﻣوه ﻟﻲ ﺧﻼل ﻣﺳﯾرﺗﻲ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة وﻋطﺎﺋﮭم اﻟﻼﻣﺣدود ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮭﻲ وإرﺷﺎدي إﻟﻰ ﻣﺎ ھو ﻣﻔﯾد ﻟﻣﺳﯾرﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر
وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،وأﺗوﺟﮫ ﺑﺎﻟﺷﻛر أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ اﻷﺳﺎﺗذة اﻹدارﯾﯾن ﺑﺎﻟﻛﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﮭودھم ﺧﻼل
ﺳﻧوات اﻟدراﺳﺔ.
وأﺧص ﺑﺷﻛري وﺗﻘدﯾري إﻟﻰ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﻏﺎزي ﺧﺎﻟد أﺑو ﻋراﺑﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑذﻟﮫ ﻣن
ﺟﮭد أﺛﻧﺎء إﺷراﻓﮫ ﻋﻠﻰ اﻷطروﺣﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻧﺻﺣﮫ وإرﺷﺎده ﻟﻲ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة.
وأوﺟﮫ ﺷﻛري ﻷﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟدﻛﺗور ﻋﻼء اﻟدﯾن اﻟﺧﺻﺎوﻧﺔ واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣود
إﺑراھﯾم ﻓﯾﺎض ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺑدوه ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت وﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻗﯾﻣﺔ.
وأﺧﯾرا ً أوﺟﮫ ﺷﻛري وﺗﻘدﯾري ﻟﻛل ﻣن ﻣد ﯾد اﻟﻌون واﻟدﻋم ﻹﻧﺟﺎز ھذه اﻷطروﺣﺔ،
ﻓﺑﻔﺿل ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﻲ ﺧﻼل ﻣﺳﯾرﺗﻲ اﻟدراﺳﯾﺔ وﺧﻼل ﻓﺗرة ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻷطروﺣﺔ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن
اﻟوﺻول ﻟﮭذا اﻟﯾوم واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر.
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اﻹھداء

إﻟﻰ أﻣﻲ اﻟﻐﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ اﻟﻔﺿل اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر
إﻟﻰ أﺑﻲ اﻟﻐﺎﻟﻲ اﻟذي ﻛﺎن داﻋﻣﺎ ً وﻣﺷﺟﻌﺎ ً
إﻟﻰ أﺧﺗﻲ آﻻء وأﺧﻲ أﺳﺎﻣﺔ وﺗﺷﺟﯾﻌﮭم ودﻋﻣﮭم اﻟﻼﻣﺣدود ﺧﻼل ﻣﺳﯾرﺗﻲ اﻟدراﺳﯾﺔ
إﻟﻰ ﺧﺎﻟﺗﻲ ﻧﺑﯾﻠﺔ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ وﺧﺎﻟﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺣﺑﯾب وﻋﺎﺋﻠﺗﮫ ودﻋﻣﮭم اﻟﻣﻌﻧوي اﻟﻛﺑﯾر
وإﻟﻰ ﻛل أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﻲ اﻟﻛرام ودﻋواﺗﮭم ﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾﻖ واﻟﻧﺟﺎح
وإﻟﻰ أﺻدﻗﺎﺋﻲ اﻟﻣﻘرﺑﯾن
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اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم واﻟﺻﻼة واﻟﺳﻼم ﻋﻠﻰ أﺷرف اﻟﻣرﺳﻠﯾن ﺳﯾدﻧﺎ ﻣﺣﻣد ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم رﺳوﻟﻧﺎ اﻟﻛرﯾم اﻟذي ﻋﻠم اﻷﻣﺔ.
ﯾﻌد اﻟدم ﻣﻛوﻧﺎ ً أﺳﺎﺳﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ،وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻔﻘد اﻹﻧﺳﺎن ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻋﻧد ﻧﻘﺻﮫ أو
ﺣدوث ﺧﻠل ﻓﻲ أﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟدم .ﻟﮭذا ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﻟﻠﻣرﯾض اﻟذي ﯾﻛون ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدم
ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻣﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﯾﺗم ﻧﻘل دم ﺳﻠﯾم ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻷﻣراض وﻣطﺎﺑﻖ ﻟدم اﻟﻣرﯾض ،وﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل أن ﯾﺗﻠﻘوا ﺗﻌﻠﯾﻣﺎ ً وﺗدرﯾﺑﺎ ً ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات واﻷدوات اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻷﺟﮭزة
اﻟﻣﺗطورة ﻟﺗﺟﻧب وﻗوع أي ﺧطﺄ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﺑﻘدر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن.
وﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟراﺣﯾﺔ زادت أھﻣﯾﺔ ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وأﺻﺑﺣت ﺟزء ﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء
ﻋﻧﮭﺎ وﻻ ﺑدﯾل ﻋﻧﮭﺎ ﺑﻧﻔس اﻟوﻗت ،ﻓﺈذا ﺗﻌرض ﺷﺧص ﻟﺣﺎدث أدى ﻟﻔﻘداﻧﮫ ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدم ﻓﺳﯾﺣﺗﺎج
إﻟﻰ ﻧﻘل دم ﻟﺗﻌوﯾض ﻣﺎ ﻓﻘده؛ أو ﻋﻧد إﺟراء ﺟراﺣﺔ ﻓﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﻣرﯾض ﺳﯾﻔﻘد ﻛﻣﯾﺔ ﻣن دﻣﺎﺋﮫ
وﺳﯾﻛون ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌوﯾﺿﮫ؛ وﻟﯾس ھذا وﺣﺳب ﺑل ھﻧﺎك ﺑﻌض اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﺗﻛون إﺣدى
ﻋﻼﺟﺎﺗﮭﺎ ﻧﻘل دم ،ﻣﺛل ﻓﻘر اﻟدم ،اﻟﮭﯾﻣوﻓﯾﻠﯾﺎ 1،اﻟﺳرطﺎن ،داء اﻟﻛرﯾﺎت اﻟﻣﻧﺟﻠﯾﺔ 2،أﻣراض اﻟﻛﻠﻰ
واﻟﻛﺑد 3.وﺣﺗﻰ ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﺎﺟﺣﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﺗؤدي إﻟﻰ ﺷﻔﺎء اﻟﻣرﯾض أن ﺗﻛون
وﺣدات اﻟدم ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أي ﻋﯾوب ﻗد ﺗﺿر اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ .وﻻ ﯾﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﺑل
أﯾﺿﺎ ً ﯾﺟب أن ﯾؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم وﻋدم إﺻﺎﺑﺗﮫ ﺑﺄي ﻣن أﻣراض اﻟدم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺧدام
إﺣدى اﻷدوات اﻟﻣﻠوﺛﺔ أﺛﻧﺎء ﺗﺑرﻋﮫ.
 -1ھو اﺿطراب ﻧزﻓﻲ ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟدم ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻠط .راﺟﻊ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ،ﻣوﻗﻊ اﻟطﺑﻲ،
/https://altibbi.comﻣﺻطﻠﺣﺎت-طﺑﯾﺔ/اﻣراض-اﻟدم/ﻧﻘل-اﻟدم ،mcetoc_1ercnnbskc#ﺑﺗﺎرﯾﺦ 2020/11/3
 -2ھﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﺿطراﺑﺎت ﺧﻼﯾﺎ اﻟدم اﻟﺣﻣراء اﻟﺗﻲ ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺷﻛﻠﮭﺎ .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ.
 -3راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺣﺳﯾن ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟظﺎھر ) .(1995ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم )ص .(40 .اﻟﻘﺎھرة:
دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
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وﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﮭوﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدم ،ﻓﯾﺟب أن ﯾﺗم اﻟﺗﺑرع ﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻷﻓراد وﻓﻘﺎ ً ﻟﺷروط
وﺿواﺑط ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺿﻌﮭﺎ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻣﺛل وزارة اﻟﺻﺣﺔ .ﻓﺗﻧظم ﻛﯾف ﯾﺗم ﺳﺣب اﻟدم ﻣن
اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﺑرع ،وﻛﯾف ﯾﺗم ﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ وﻗﺑل ﻛل ذﻟك إﺟراء اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟوﺣدات
ﺑدﻗﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻠوھﺎ ﻣن أي أﻣراض ﻓﯾروﺳﯾﺔ أو ﺑﻛﺗﯾرﯾﺔ ،وﻟﮭذا ﺗم اﺷﺗراط ﺗدرﯾب
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺗﻠك اﻟوﺣدات ﻣن أن ﺗﻔﺳد أو ﺗﺗﻠف ،وﻛل ھذا
ﺣﻔﺎظﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم إﻟﻰ اﻟﻣرﺿﻰ.
ﺻﺣﯾﺢ أن اﻟﮭدف ﻣن ﻧﻘل اﻟدم ھو ﺗﺄﻣﯾن ﻋﻼج ﻓﻌﺎل ،ذو ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ أﻗﺻﻰ ﺣدود
اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣرﯾض اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﮭذا اﻟﻌﻼج .وﺗﺗﺿﺎﻓر ﺟﮭود ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن
اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑﺎﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾﺷرﻓون ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣراﺣل ﻧﻘل اﻟدم وﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ
ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟدم ﺣﺗﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﻘن اﻟدم وﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﮭدف .إﻻ أﻧﮫ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻛل اﻟﺟﮭود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ
ﻟﻣﻧﻊ اﻧﺗﻘﺎل اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﺿﻣﺎن ﻛﺎﻣل ﺑﺳﻼﻣﺔ وﺧﻠو وﺣدات اﻟدم
وﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ.
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وﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻖ اﻟﻣﺿرور ﻣن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ،وﻟزﯾﺎدة طﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
اﻟﻣرﯾض وأﺳرﺗﮫ وﻛذﻟك اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﮫ وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺷﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻧﻘل دم ﻣﻠوث أو ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻖ ﻟﻔﺻﯾﻠﺔ دم اﻟﻣرﯾض ،ﻓرض اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ رﻗم  4ﻟﺳﻧﺔ  2016اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺟﺑﺎري ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟطﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن
ﯾزاول ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب ،ﺣﯾث ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل ﻋﻠﻰ ﺷﺧص ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺗﮫ داﺧل
اﻟدوﻟﺔ دون أن ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮫ ﺿد اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ.

 -1راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣرﯾض ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟدم.
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وھذه اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺳﺗﺟﯾب ﻋن ﺑﻌض اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﺧﺻوص
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻣن ﺣﯾث اﻷطراف اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم وﻧﻘﻠﮫ ﻟﻠﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ،
واﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣوﺿوع
اﻟﺑﺣث واﻟذي ﺑﻌﻧوان اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم :دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻹﻣﺎراﺗﻲ .وﻛﻣﺎ
ھو واﺿﺢ ﻣن ﻋﻧوان اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟدراﺳﺔ ﺳوف ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺧرى ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك .وﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﻛﺗﺎﺑﺔ
اﻷطروﺣﺔ ،ﻛﺎﻵﺗﻲ:

أوﻻً :أھﻣﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﻟﻘد اھﺗم اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﯾﮭﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ اﻟذي ﯾﺗطور ﺑﻼ ﺗوﻗف ﻛﻠﻣﺎ ﺗﻘدم اﻟزﻣﺎن .وظﮭور دراﺳﺎت ﺣدﯾﺛﺔ ﺗﺗﻧﺎول اﻟطب
وﻓروﻋﮫ ،واﺧﺗراع أدوات وأﺟﮭزة ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ ،وﻣﻧﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺿواﺑط ﺧﺎﺻﺔ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﯾﮭﺎ اﺗﺑﺎﻋﮭﺎ ﻟﺗﺟﻧب وﻗوع ﺧطﺄ ﻣﻧﮫ.
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ظﮭور ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻋدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،إﻻ أﻧﮫ ﺣﺗﻰ
اﻵن ﻟم ﯾﺻدر ﺳوى ﻗرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم؛ وھذا
اﻟﻘرار ﯾﻧظم طرق ﺳﺣب اﻟدم وﺣﻔظﮭﺎ وﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟوﺣدات اﻟدم وﻏﯾرھﺎ ،دون
اﻟﺗطرق ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺧﻼل أﺣد أطراف ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﺣﺻول اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ وﺣدات اﻟدم ،أي أﻧﮫ ﻟم ﯾﺗم ﺻﯾﺎﻏﺗﮫ ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وزراﻋﺔ اﻷﻋﺿﺎء واﻷﻧﺳﺟﺔ
اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
ﻟﮭذا ﻛﺎن ﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣوﺿوع
ﻧﻘل اﻟدم ،واﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ إذا ﺗطﻠب اﻷﻣر ذﻟك.
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ﺛﺎﻧﯾﺎ ً :أھداف اﻟدراﺳﺔ
ﺗﺳﻌﻰ ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ- :
 (1ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم.
 (2ﺑﯾﺎن أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ،ﻣن ﺧطﺄ وﺿرر وﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ.
 (3طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺗزاﻣﮫ ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ أم ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ.
 (4اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻠﻣﺿرور وﻣن ﻟﮭم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﮭﺎ ،وﺳﻠطﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﻘدﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت.
 (5ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﻟزاﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﻘل اﻟدم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺿرر واﻟﻣﺿرور
ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻣن ﻟﮭم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض.
 (6أﺧﯾرا ً ﺗﻘﺎدم دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم وﻣدى ﺗﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﻣﻊ
ظﮭور اﻷﻋراض اﻷوﻟﯾﺔ ﻷﻣراض اﻟدم.

ﺛﺎﻟﺛﺎ ً :ﺻﻌوﺑﺎت اﻟدراﺳﺔ
 ﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺳﺑب إﻏﻼق اﻟﻣﻛﺗﺑﺎت ﻷﺑواﺑﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺗﺷﺎر ﺟﺎﺋﺣﺔﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ "."Covid-19
 ﻗﻠﺔ ﺗواﻓر اﻟﻣراﺟﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﺳواء ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎتﻧﻘل اﻟدم ،أو ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ.
 ﻋدم ﺻدور ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﻘل اﻟدم ،واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺈﺻدار ﻗرار ﻣﺟﻠساﻟوزراء ﺑرﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم واﻟذي ﺗﻧﺎول اﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﻧﻘل اﻟدم
وطرق ﺣﻔظﮭﺎ وﺑﻌض اﻷﻣور اﻷﺧرى دون اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
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راﺑﻌﺎ ً :إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺗظﮭر إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻷي ﻣدى ﻣﻣﻛن أن ﺗﺗواﻓﻖ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻣوﺿوع ﺧﺎص ﻣﺛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم،
وھل ھﻲ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ
ﺗﺷرﯾﻊ ﺧﺎص ﯾﻧظﻣﮭﺎ أم أﻧﮫ ﻣن اﻟﺿروري ﺻدور ھﻛذا ﺗﺷرﯾﻊ ﻛﻣﺎ ﻓﻌل اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ وﻗﺎم
ﺑﺈﺻدار اﻟﻣرﺳوم اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وزراﻋﺔ اﻷﻋﺿﺎء واﻷﻧﺳﺟﺔ
اﻟﺑﺷرﯾﺔ.
ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم أن ھﻧﺎك إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ أﺧرى وھﻲ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻘﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ھل ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻖ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﺑﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع ﺑدأت ﻣﻧﮫ؟ أم أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟطﺑﯾب
ﺑﺻﻔﺗﮫ أﻧﮫ ﻣن أﺻدر اﻷﻣر ﺑﺗﺣوﯾل وﺣدات اﻟدم إﻟﻰ اﻟﻣرﯾض ،وھل اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل
اﻟدم اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﻣﺎ ھو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ أم اﻟﺗزاﻣﮫ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء
ﻷﺳﺑﺎب ﺧﺎﺻﺔ؟ وإذا ﻛﺎن اﻟطﺑﯾب وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﺗﺎﺑﻌون ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺣﻛوﻣﻲ أو ﺧﺎص ﻓﮭل ھﻲ أﯾﺿﺎ
ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻣﺎ ﺻدر ﻣﻧﮭم أم ﯾﺗم إﻋﻔﺎؤھﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم وﻗوع اﻟﺧطﺄ ﻣﻧﮭﺎ؟ ﻓﯾﺟب ﻣﻌرﻓﺔ أﯾﺎ ً ﻣن ھؤﻻء
اﻷطراف ﻛﺎن اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿرر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﺣﺗﻰ ﯾرﺟﻊ اﻟﻣﺗﺿرر ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض.
ﺗﻌدد اﻷطراف ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم واﻟﺗﻲ ﺗﺻﻌّب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور وﺗﺟﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﺣﯾرة ﻣن أﻣره
ﻋﻠﻰ أي طرف ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻟرﺟوع ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘﮫ ،وھل اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺟﺑﺎري اﻟذي ﻓرﺿﮫ اﻟﻣﺷرع
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻓرد وﻣؤﺳﺳﺔ طﺑﯾﺔ ﺗﻘدم أي ﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓروﻋﮫ ﺣﻘﻖ
اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ ﺳواء ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ أو ﻟﻠﻣﺿرور؟
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ﺧﺎﻣﺳﺎ ً :أﺳﺋﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
 ھل أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ھﻲ ﻧﻔس اﻷرﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ؟ ھل اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻣن اﻟﻣﺿرور إﺛﺑﺎتﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب؟ أم اﻟﺗزاﻣﮫ ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣﺿرور ﻣن إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ؟
 ﻣﺎ ھﻲ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﺣﻘﮭﺎ اﻟﻣﺿرور ﺳواء اﻟﻣرﯾض أو ﻣن ﻟﮭم ﻣﺻﻠﺣﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺣﻘﮫأن ﯾطﺎﻟب ﺑﮭﺎ؟
 ھل ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺿرور أم ھو ﻣﻠزم ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑذوي اﻟﺧﺑرةﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺿرر اﻟواﻗﻊ؟
 وھل ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺿرور رﻓﻊ دﻋوى اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ أي وﻗت ﯾرﯾده؟أم ھﻧﺎك ﻣدد ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻠﺗزم ﺑﮭﺎ؟

ﺳﺎدﺳﺎ ً :ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ
ھذه اﻟدراﺳﺔ ﺳﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻧﮭﺟﻲ ،اﻻﺳﺗﻘراﺋﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ،ﺣﯾث
ﺳﺗﺗﻧﺎول ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻣن ﺣﯾث
ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ،واﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﻲ ھذا اﻟﻣوﺿوع ،واﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ .ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﮭﺞ اﻟﻣﻘﺎرن ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻣﻊ ﺗﺷرﯾﻌﺎت أﺧرى
ﺗﻧﺎوﻟت ذات اﻟﻣوﺿوع ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ.

ﺳﺎﺑﻌﺎ ً :ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺔ
ﺗﻧﻘﺳم ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻓﺻﻠﯾن ،ﻛﻣﺎ اﻵﺗﻲ:
 اﻟﻔﺻل اﻷول :طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم وأرﻛﺎﻧﮭﺎ.•

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم.
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•

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﺑﻧﻘل اﻟدم.

•

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم.

 اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :آﺛﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم.•

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم.

•

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣدى ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻸﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم.
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اﻟﻔﺻل اﻷول :طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم وأرﻛﺎﻧﮭﺎ
ﻻ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻻ ﺑوﻗوع ﺿرر ،إذ ﻣﻧﺎط ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻓﻌل أو اﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﻓﻌل ﻣن ﻗﺑل ﺷﺧص ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ،ﻟﻛن ﻗﺑل
ذﻟك ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺿرور اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء
واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺟﺑر اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺳواء ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ أو ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن
اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺿرر واﻟﻣﺿرور.
وﺑﺳﺑب ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم وأھﻣﯾﺗﮭﺎ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﻹﻧﺳﺎن ،ﻓﺄي ﻧﻘص ﻓﻲ
اﻟدم ﻋن اﻟﻣﻌدل اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو ﺗﻠوﺛﮫ أو ﻣﻧﺢ ﻓﺻﯾﻠﺔ ﻻ ﺗﺗطﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻓﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﯾﺳﺑب ﺿررا ً ﺟﺳﯾﻣﺎ ً
ﺑﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻣوت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ،ﻟﮭذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤول ﻋن
ھذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أن ﯾﻛون ﯾﻘظﺎ ً وواﻋﯾﺎ ً ﻟﻛل ﺧطوة ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ وأن أي ﺧطﺄ وﻟو ﺑﺳﯾط ﻗد ﯾﺻل اﻷﻣر
ﺑﺎﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠﻣوت ،ﻟﮭذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻘوم ﺑﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻛل إﺟراء وأﻧﮫ ﯾﺗﺑﻊ
اﻟﺧطوات ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗدرﯾﺑﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺑذﻟك وﻓﻖ ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
واﻟﻔﻧﯾﺔ ووﻓﻖ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻷﺟﮭزة واﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،وﺗﺣت رﻗﺎﺑﺔ وإﺷراف ﻣن ھم
أﻋﻠﻰ ﻣﻧﮫ وﻓﻖ ﺗوﺟﯾﮭﺎﺗﮭم وأواﻣرھم .ﻷﻧﮫ ﺑﻣﺟرد وﻗوع اﻟﺿرر ﯾﺻﺑﺢ ﻣن ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻣﺳؤوﻻً ﻋن اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ وﻻ ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟﺗﻣﻠص ﻣن ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إﻻ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻛﻣﺎ
ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﮫ ﻻﺣﻘﺎً.
وﻟﮭذا ﻣﻊ ﺗطور اﻟطب وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ظﮭور أﻧواع ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻔﯾروﺳﺎت داﺋﻣﺎ ً وﻣﻧﮭﺎ ﻣن ﯾﻧﺗﻘل
ﻋن طرﯾﻖ اﻟدم ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ "اﻹﯾدز" واﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد اﻟوﺑﺎﺋﻲ ،وﻻ
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ أن أﻣراض اﻟدم اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ھﻲ ﻓﻘط وﻻ ﯾﻣﻛن ظﮭور أﻣراض
ﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .ﻓﺎﻟﺳﺑب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗطور اﻟطب ﻟﻛﻲ ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻷﻣراض واﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻛن
ﻟﮭﺎ ﻋﻼﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺳواء ﻋن طرﯾﻖ اﻷدوﯾﺔ أو ﻋن طرﯾﻖ ﺗدﺧل ﺟراﺣﻲ ،وأﯾﺿﺎ ً ﻟﻣواﺟﮭﺔ
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ﻣﺎ ﯾظﮭر ﻣن أﻣراض ﺟدﯾدة ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ اﻟﺣﺎﺿر أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل .وﻣﻊ ﺗطور اﻟطب وظﮭور أﺳﺎﻟﯾب
ﺟدﯾدة ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﺳﺗﺣداث ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطور اﻟﮭﺎﺋل ﻓﻲ
اﻟطب ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﺣرا ً ﺑﻌﻣﻠﮫ ﺑﺷﻛل ﻣطﻠﻖ ﻟﻣﻌرﻓﺗﮫ أﻧﮫ ﺣﺗﻰ ﻟو أﺧطﺄ أو
ارﺗﻛب ﺿررا ً ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺗﻌرض ﻷي ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻟن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺟزاء ﺳواء ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
أو اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﻓﻼﺑد ﻣن وﺟود اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺿرر وإﻟزاﻣﮫ
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض.
وﻟﻣﻧﻊ ﺣدوث ذﻟك ظﮭرت ﻧﺻوص وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟطﺑﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧون
اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري ،واﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم 5
ﻟﺳﻧﺔ  2016ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وزراﻋﺔ اﻷﻋﺿﺎء واﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،واﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم 14
ﻟﺳﻧﺔ  2014ﻓﻲ ﺷﺄن ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻷﻣراض اﻟﺳﺎرﯾﺔ ،واﻟﻣرﺳوم اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  4ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺷﺄن
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ،وﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧﻘل اﻟدم ،واﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻣﺟﺎﻻت اﻟطب اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﻛن ھذا ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻟرﺟوع
إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗوع ﺣﺎدﺛﺔ ﻟم ﺗﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ إﺣدى ﺗﻠك
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ.
وﺳوف ﯾﺗﺑﯾن ﻻﺣﻘﺎ ً أﻧﮫ ظﮭرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵراء واﻟﻧظرﯾﺎت ﺣول طﺑﯾﻌﺔ وأﺳﺎس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل
اﻟدم وﻛﺎن ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾدي وﻛﺎن ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺣدﯾث ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﻘﺳﺎم ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺑﻧﻲ ﻛل ﻣﻧﮭم
ﻧظرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻲ ﻣﻊ أﻓﻛﺎره اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .وﻣﻧﮭم ﻣن أﺻر ﻋﻠﻰ رأﯾﮫ وﻣﻧﮭم ﻣن واﻛب اﻟﺗطور وطور ﻣن
ﺗﻔﻛﯾره ﻟﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺣدث ﻣن اﻟطب وﻣﻌﮭﺎ ظﮭرت ﻧظرﯾﺎت وأﺳس ﺟدﯾدة أو أن اﻟﻧظرﯾﺔ
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺑذاﺗﮭﺎ ﺗم ﺗطوﯾرھﺎ ﻟﺗﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﺗطور ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطب.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻓﺈﻧﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺑﺻورة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وطﺑﯾﺔ ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻻ ﯾﺷوﺑﮫ أي
ﻏﻣوض أو ﺛﻐرات ﯾﺟب اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرات ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻣﺟﺎﻟﯾن وﺗﻌﺎوﻧﮭم ﻣﻊ ﺑﻌﺿﮭم
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اﻟﺑﻌض ﻓﻲ ﺗﺑﺎدل ﻣﺎ ﻟدﯾﮭم ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﮭم ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﮭدف واﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣراد
ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻣن ھذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ.
ﻟذﻟك ﯾﺟب دراﺳﺔ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم وﻣﻌرﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎذا اﺳﺗﻧدت
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺛﻧﺎء إﺻدارھﺎ ،وھل ﻣﺎزاﻟت ﺗﻠك اﻷﺳس ﻣﺗداوﻟﺔ ﺣﺗﻰ اﻵن أم أﻧﮭﺎ ﺧﺿﻌت
ﻟﺗﻐﯾرات ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺣدث ﻣن ﺗطور؟
وﻣﺎ ھﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم؟ ھل طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻼﻟﺗزام اﻟﻌﺎم أي
اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ؟ أم أن طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ذو طﺑﯾﻌﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟذﻟك ﺗﺣﺗﺎج أن ﺗﻛون ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻻﻟﺗزام اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ؟ وھل طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻣﺗﻐﯾرة ﺣﺳب اﻟوﺿﻊ
أم أﻧﮭﺎ ﺛﺎﺑﺗﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻐﯾرھﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻷطراف اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻷﻣر؟
وأﺧﯾرا ً ظﮭور ﺑﻌض اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول اﻷرﻛﺎن اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل
اﻟدم ،ھل ھﻲ ﻧﻔس اﻷرﻛﺎن ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أم أﻧﮫ ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﮫ
ﯾﺟب اﻟﺧروج ﻋن ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ؟
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﺳﯾﻘﺳم اﻟﻔﺻل اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم. اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﺑﻧﻘل اﻟدم.-

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم
اﻧﻘﺳم ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون ﺣول ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ آراء ،ﯾﻌﺗﻘد ﻛل رأي أن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﯾﺗﺑﻧﮭﺎ ھﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ،وﺑﻣﺎ أن اﻷﺻل اﻟﻌﺎم ﻋدم اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺟﺳم
اﻹﻧﺳﺎن ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ ﻣﻌﺻوﻣﯾﺔ اﻟﺟﺳد؛ ﻓﻼﺑد ﻣن ﻣﺑرر ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ھذا اﻷﺻل وإﺟﺎزﺗﮫ
ﺑﺎﻟﻣﺳﺎس ﻣن ﺧﻼل اﺗﺑﺎع ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟطب واﻟﻘﺎﻧون ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻘﻊ أي ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺳواء ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو
ﻣدﻧﯾﺔ .ﻓظﮭرت ﺗﻠك اﻟﻧظرﯾﺎت وﺗطورت ﻣﻊ اﻟﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟطب إﻻ أﻧﮫ ﻣﺎزال اﻟﺧﻼف ﺑﯾن أﻧﺻﺎر ﺗﻠك
اﻟﻧظرﯾﺎت ﻗﺎﺋم ،ﻓﺣﺗﻰ اﻵن ﻟم ﯾﺟﻣﻊ ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ واﺣدة ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﻧد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل
اﻟدم وﺗﻛون أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺗﻔﺎﻗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم .ﻓﺎﻟﺑﻌض ﯾرى أن
ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺷروع ھﻲ اﻷﺳﺎس )اﻟﻣطﻠب اﻷول( ،واﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾرى أﻧﮭﺎ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ( ،أﻣﺎ اﻟﻔﺋﺔ اﻷﺧﯾرة ﻓﺗرى ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ھﻲ أﺳﺎس ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم
)اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث(.

اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺷروع
اﺗﺟﮫ ﻓﻘﮭﺎء ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ إذا ﻛﺎن اﻟﮭدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم إﻧﻘﺎذ ﺣﯾﺎة ﺷﺧص دون أن
ﯾﻠﺣﻖ أذى ﺑﺎﻟﺷﺧص اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم اﻋﺗﺑر اﻟﺳﺑب ﻣﺷروﻋﺎً ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﮭدف ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑل أو ﺣﺻول اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدم ﺑﻐرض اﻟﺗﺟﺎرة ﻓﯾﮫ ﻓﻼ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺳﺑب
ﻣﺷروﻋﺎ ً ﻟﻘﯾﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع.

1

وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ھو أول ﻣن اﺳﺗﻧد إﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺷروع ﻟﻠﻘول ﺑﺷرﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻧﻘل اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﻓﻠﻘد ﻋﻣل اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﯾﯾﻖ ﻣن ﻧطﺎق ﻣﺑدأ اﻟﺣرﻣﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ

 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :واﻓﻲ ،ﺧدﯾﺟﺔ ) .(2016/2015اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"
)دﻛﺗوراه( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ ﻟﯾﺎﺑس .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ) .ص .(57 .ﻛذﻟك راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ:
اﻟﻣﻌﻣوري ،أﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ .ﺷوﯾﻊ ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﺎوي ) .(2012اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺧطﺄ اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم .ﻣﺟﻠﺔ
ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﻛوﻓﺔ) .(26)1 .ص.(185 .
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ﻟﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ،وﻣﺎ ﺗﺑﻌﮫ ﻣن ﻋدم ﺟواز إﺧﺿﺎع ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن إﻟﻰ أي اﺗﻔﺎق ﻗﺎﻧوﻧﻲ ،إﻻ أن اﻟﺗطور
اﻟﺳرﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أدى إﻟﻰ ﺗراﺟﻊ ھذا اﻟﻣﺑدأ ﺗدرﯾﺟﯾﺎً ،ﻟذﻟك ذھب ﺟﺎﻧب ﻣن اﻟﻔﻘﮫ إﻟﻰ أن
ﻣﺷروﻋﯾﺔ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟذي ﺗرد ﻋﻠﻰ اﻟدم اﻟﺑﺷري ﺗﺗﺣدد ﺑﺎﻟﻐرض اﻟﻣراد ﺑﻠوﻏﮫ ﻣن ھذه
اﻟﺗﺻرﻓﺎت ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻐرض ﻣﺷروﻋﺎ ً ﻛﺎن اﻟﺗﺻرف ﻣﺷروﻋﺎ ً وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﺑﺎﺣﺎً ،وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺎت
ﻧﻘل اﻟدم اﻟﺑﺷري ﺗﮭدف ﻛﺄﺻل ﻋﺎم إﻟﻰ إﻧﻘﺎذ ﺻﺣﺔ أو ﺣﯾﺎة اﻟﻣرﯾض اﻟذي ﯾﻛون ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﮫ ،ﻓﺈن
ﺷرﻋﯾﺗﮭﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﻟﮭذا اﻟﻐرض .وﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺟﺳم إﻻ إذا
ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﺗﻔوق اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ذﻟك اﻟﻣﺳﺎس.

1

وﻋﻠﻰ ھذا ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺿطر أن ﯾﺑﺣث أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋن اﻟﮭدف ﻣن اﻟرﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺟﺳم .وإذا
ﻛﺎن اﻟداﻓﻊ ﻏﯾر ﻣﺷروع ﻣﺛل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺑﺢ أو ﻋدم ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﺻرف
ﯾﻛون ﺑﺎطﻼً .وﯾﺑﺣث اﻟﻘﺎﺿﻲ ذﻟك ﻓﻲ دواﻓﻊ اﻟطﺑﯾب ،ﻓﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﮭدف ﻣن اﻟﺗدﺧل اﻟطﺑﻲ ﻋﻼج
اﻟﺷﺧص وﻟﯾس ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟرد ﺗﺟرﺑﺔ ﻋﻠﻣﯾﺔ .ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﮭدف ﻣن اﻟﺗدﺧل ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣرﯾض.

2

ﻓﯾﻌﺗﺑر اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎ ًء ،أي أﻧﮭﺎ
ﻣﺑﺎﺣﺔ إﺑﺎﺣﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻣﺳﺎﺳﮭﺎ ﺑﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن اﻟذي ﯾﻛون ﺑﺎﻷﺻل اﻟﻌﺎم ﻣﺣرم .ﻓﺎﻟﻐرض ﻣن
ھذا اﻟﻣﺳﺎس ﻟﯾس اﻹﺿرار ﺳواء ﺑﺎﻟﻣﺗﺑرع أو اﻟﻣرﯾض ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس اﻟﻐرض ﻣﻧﮫ اﻟﺷﻔﺎء ﻣن
اﻷﻣراض أو ﺗﺧﻔﯾف آﻻم اﻟﻣرﯾض وأﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﯾﺣد ﺑﻌض اﻷﻣراض اﻟﺧطﯾرة .ﻓﻣﺷروﻋﯾﺗﮫ ﺗﮭدف إﻟﻰ
ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ طﺑﻌﺎ ً ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ 3.وھذا أﯾﺿﺎ ً ﻣﺎ ﻧﺻت
ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة  53ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻹﻣﺎراﺗﻲ ]ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ إذا وﻗﻊ اﻟﻔﻌل ﺑﻧﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻً ﻟﺣﻖ

 -1اﻧظر :اﻟﻔﺟﺎل ،ﻋﺎدل ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ) .(2009أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﻲ اﻟدم اﻟﺑﺷري وآﺛﺎره ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ "دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ" )ص .(251 – 250 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف .اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻟدى :واﻓﻲ ،ﺧدﯾﺟﺔ ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) ،ص.
.(57
 -2اﻧظر :اﻷھواﻧﻲ ،ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻛﺎﻣل )ﯾﻧﺎﯾر .(1975/اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرھﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت زرع اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ".
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق) .(1)17 .ص.(40 .
 -3راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺧطوي ،ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ) .(2018/2017اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم )دﻛﺗوراه( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد.
ﺗﻠﻣﺳﺎن .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ) .ص.(47 .
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ﻣﻘرر ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻘﺎﻧون ،وﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺣﻖ .وﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻً ﻟﻠﺣﻖ .2 .... :اﻟﺟراﺣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وأﻋﻣﺎل
اﻟﺗطﺑﯾب طﺑﻘﺎ ً ﻟﻸﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﮭن اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺧص ﺑﮭﺎ ﻣﺗﻰ ﺗﻣت ﺑرﺿﺎء
اﻟﻣرﯾض أو اﻟﻧﺎﺋب ﻋﻧﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﺻراﺣﺔ أو ﺿﻣﻧﺎً ،أو ﻛﺎن اﻟﺗدﺧل اﻟطﺑﻲ ﺿرورﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ ذﻟك[.
ورﻏم أن ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻐرض اﻟﻌﻼج إﻻ أﻧﮫ ﺗم
ﺗوﺟﯾﮫ اﻧﺗﻘﺎدات ﻷﺻﺣﺎب ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ وأھﻣﮭﺎ ھﻲ ﻋدم وﺟود ﻣﻌﯾﺎر دﻗﯾﻖ ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻐرض ﻣن
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع ﺑﺷﻛل ﻋﺎم وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻣﺷروﻋﺔ أم ﻻ ،واﻟذي ﻣن ﺧﻼﻟﮫ ﯾﻣﻛن
اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ إﻧﻘﺎذ ﺣﯾﺎة اﻟﻣرﯾض وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﺑرع ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺳﻣﮫ.
ﻟﮭذا ﻛﺎن ﯾﺟب اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺷروع وإﺿﺎﻓﺔ أﻧﮫ ﻻ ﺗوﺟد وﺳﯾﻠﺔ أﺧرى
ﻟﻌﻼج اﻟﻣرﯾض إﻻ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﺑرع وھﻲ ﻣﺎ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﻧظرﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة واﻟﺗﻲ ﺳﯾﺄﺗﻲ ﺑﯾﺎﻧﮭﺎ
ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺗﻣﯾز ﺑطﺎﺑﻌﮭﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﮭدف إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ
ﻓﻛرﺗﻲ اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻹﯾﺛﺎر اﻟﻠذﯾن ﯾﺳﺗﻣدان ﻣﺻدرھﻣﺎ ﻣن اﻟدﯾن أو اﻟﻘﺎﻧون أو ﺗﻘﺎﻟﯾد وأﻋراف
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .ﻓﯾﻌﺗﺑر أن ﻟﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وظﯾﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وھﻲ اﻟﺗﺑرع ﺑدﻣﮫ ﻋﻧد ﺣﺎﺟﺔ ﺷﺧص
آﺧر ﻟﮫ ،ﻟﮭذا ﻣن اﻟواﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺳﻣﮫ ﺣﺗﻰ ﯾؤدي ھذه اﻟوظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل
وﺟﮫ 1،وﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌظم اﻟﺷﻌور اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ
ﻣواﺟﮭﺔ اﻷزﻣﺎت.

2

 -1اﻧظر :ﻣدوري ،ﺳﺎﻋد ) .(2015/2014اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم )ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﻠﻲ ﻣﺣﻧد أوﻟﺣﺎج .اﻟﺑوﯾرة.
اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ) .ص.(40 .
 -2اﻧظر :ﻣدوري ،ﺳﺎﻋد ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ) .ص .(40
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ﻟﻠﺣﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳد ﺟﺎﻧﺑﯾن ،أوﻟﮭﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻔرد ،إذ ﯾﻛون ﻣن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔرد أﻻ ﺗﺗﻌطل
وظﺎﺋف اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ ﺟﺳده ،ﻛﻣﺎ أن ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ھذا اﻟﺟﺳد أﯾﺿﺎً .ﻓﻲ ﺣﯾن أن
اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﮭذا اﻟﺣﻖ ھو ﺟﺎﻧب اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ،ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻟﻛل ﻓرد وظﯾﻔﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل
ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺳﻣﮫ ﻣﺻوﻧﺔ ،ﻓﺳﺣب اﻟدم ﻣن
اﻟﺷﺧص اﻟﺳﻠﯾم اﻟﻣﻌﺎﻓﻲ ﯾؤدي ﺑﻼ ﺷك إﻟﻰ إﻧﻘﺎص ﺑﻌض إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﮫ 1.ﻟﮭذا ﯾﺟب اﻟﺗﺣﻘﻖ أن اﻟﻣﺗﺑرع
ﺑﺎﻟدم ﻟن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺿرر إﻻ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺑﺳﯾط اﻟذي ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﺗﻌﺎﻓﻰ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ،أي أﻧﮫ ﻻ
ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل .ﻓﺎﻟدم ﺑﺟﺳد اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗﺟدد طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻛﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺄﺧوذة ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻣﺳﻣوح ﻓﯾﮭﺎ طﺑﯾﺎ ً وﻋﻠﻣﯾﺎ ً واﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﺑرع ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺔ
اﻟﺗﺑرع وﺑﻌدھﺎ.
وﻗد ﺗم ﺗداول ھذا اﻟرأي ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷول ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻋﺎم
 1987وﺟﺎء ﻓﯾﮫ "ﯾﺷﺗرط أن ﯾﺛﺑت أن ﻧﻘل اﻟﻌﺿو ﻣن اﻹﻧﺳﺎن اﻟﺣﻲ ﯾﺣﻘﻖ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﻔوق
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﮭدرھﺎ – ﺷﻔﺎء اﻟﻣرﯾض ،ﻋدم ﺗﮭدﯾد ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻌطﻲ أو إﻋﺎﻗﺔ وظﯾﻔﺗﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ –
واﺷﺗرط ﻛذﻟك ﺗواﻓر اﻟرﺿﺎ اﻟﺻرﯾﺢ اﻟﻣﻛﺗوب ﻣن اﻟﻣﻌطﻲ ،وأن ﯾﻛون ﻧﻘل اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل
اﻟﺗﺑرع ،أﻻ ﯾﻧﺟم ﻋن ذﻟك ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ" 2،واﻷﻣر ﻛذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل
اﻟدم.
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﮭذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺗﺑرع ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت
ﺳﺗﻧﻘص ﻣن وظﺎﺋﻔﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أم ﻻ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺳﺗﻧﻘص أو ﺗﺣد ﻣن وظﺎﺋﻔﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻔﺗرة
طوﯾﻠﺔ ﻓﺈن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ وﻻ ﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ .وأﯾﺿﺎ ً ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟﻣﺗﺑرع
وﻣواﻓﻘﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺳﺣب اﻟدم ﻣﻧﮫ ﻓﻼ ﯾﻛﻔﻲ أن ﺗﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ دون أن ﺗﺗواﻓر ﻣﻌﮭﺎ رﺿﺎ
 -1اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن ) .(2008اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" )ص.(47 .
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋﻣﺎن :دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 -2اﻧظر :طﮫ ،ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ) .(2015اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب وﺗﺣدﯾد ﻟﺣظﺔ اﻟوﻓﺎة )ص.
 .(153اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻣﻧﺻورة :دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
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اﻟﻣﺗﺑرع ،ﻓﺈن رﺿﺎ اﻟﻣﺗﺑرع وإن ﻟم ﯾﻛن ﺳﺑﺑﺎ ً ﯾﺑﯾﺢ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ،إﻻ أﻧﮫ ﺷرط ﻣﮭم 1ﻧص ﻋﻠﯾﮫ
ﻗﺎﻧون اﻟﺿواﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻣﺻﺎرف اﻟدم ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲ وﻣن دوﻧﮫ ﯾﻛون اﻟطﺑﯾب أو ﻣن ﯾﻘوم
ﻣﻘﺎﻣﮫ ﻣﺳؤوﻻً ﻟﻛوﻧﮫ أﺗﻰ ﻋﻣﻼً ﻏﯾر ﻣﺷروع وﻣن ﺛم ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺎﻧوﻧﺎً 2.ﻓرﺿﺎ اﻟﻣﺗﺑرع ﯾﻠﻐﻲ ﻓﻛرة
وﻗوع ﺗﻌدي ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺳﻣﮫ طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟن ﺗوﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ إﻻ اﻟﺿرر اﻟﺑﺳﯾط اﻟذي ﻻ ﯾﻌوﻗﮫ
ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ ووظﺎﺋﻔﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻘوم ﺑﺗﺄﺟﯾﻠﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻌﯾد ﻋﺎﻓﯾﺗﮫ
وﯾﻌوض اﻟدم اﻟذي ﺳﺣب ﻣﻧﮫ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟدم ﻣن اﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﺑﺷرط أﻻ ﯾﺄﺧذ ﻣﻧﮫ اﻷﻣر إﻻ ﻣدة
ﻗﺻﯾرة ﺟداً.
ﻟﻛن وﺟﮫ ﻧﻘد ﻟﮭذه اﻟﻧظرﯾﺔ وھو أن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ﻏﯾر ﺛﺎﺑت ﻓﻼ ﯾوﺟد أﺳﺎس أو ﻗﺎﻋدة ﺗﻔﺻل
ﺑﺷﻛل دﻗﯾﻖ ﺑﯾن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔرد ،ﻓﻣﺗﻰ ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع ﺗﺧدم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون ﻣﺷروﻋﺔ؛ وﻣﺗﻰ ﺗﺧدم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻔرد ﻓﺎﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺗﺟﺎھل اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﯾر وذﻟك ﻣن ﺣﯾث ﻗدرﺗﮫ وﻋﻣره وظروﻓﮫ وﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.
وﯾﺟب اﻟﺗوﺿﯾﺢ أن اﻟﻧﻘد ﻟم ﯾوﺟﮫ ﻟﻔﻛرة اﻟﺗﺿﺎﻣن أو اﻟﺗﻛﺎﻓل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺑﺣد ذاﺗﮭﺎ ،ﻓﮭﻲ ﻓﻛرة
ﺗظﮭر إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻷﻓراد ورﻏﺑﺗﮭم ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻵﺧرﯾن ﻟﻣن ھم ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻟﮭذا اﻟﺗﺑرع ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﮭم ﻋﻠﻰ
اﻟﺷﻔﺎء ﻣن ﺑﻌض اﻷﻣراض أو اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻟﺟروح اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿوا ﻟﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺎدث ﻣﺎ؛ أو ﺗﻘوﯾﺔ
ﺟﺳد اﻟﻣرﯾض ﻟﻧﻘص ﺣدث ﻟﮫ ﻓﻲ دﻣﺎﺋﮫ ،ﻓﺄﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺗﺄﺻل ﻓﻲ داﺧﻠﮭم ﻣﺛل ھذه اﻷﻓﻛﺎر
واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ .وإﻧﻣﺎ وﺟﮫ اﻻﻧﺗﻘﺎد ﻟﻌدم ﺗواﻓر ﻣﻌﯾﺎر ﺛﺎﺑت ﻣن أﺟل اﻻرﺗﻛﺎز ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻠﻔﺻل ﺑﯾن
ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﻔرد ﻛﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎً.

 -1اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺷرط ھو رﺿﺎ اﻟﻣﺗﺑرع ﻣن ﻋدﻣﮫ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ،ﻓﺎﻷﺻل ﯾﺟب اﻷﺧذ ﺑﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑرع ﻗﺑل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺗﺑرع ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺛﻧﺎء إرادة اﻟﻣﺗﺑرع ،ﻟﻛن ﺣﺗﻰ ﻣﻊ ﺗواﻓر ﺷروط ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة إﻻ أﻧﮫ ﯾﺟب ﻋدم ﺗﺟﺎھل
إرادة اﻟﻣﺗﺑرع .راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺧطوي ،ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(50 .
 -2اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(50 .
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ﻓﮭذه ﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺻر اﻻﺣﺗﻣﺎل واﻟﺗﺧﻣﯾن ﺑﯾن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﺣﺻﻠﺔ واﻟﺗﻲ
ﯾﺟرﯾﮭﺎ اﻟطﺑﯾب إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟذي ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ ﻷن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣﻌﯾﺎر ﻏﯾر دﻗﯾﻖ إذا ﻣﺎ أﺟرﯾت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻔردي ﻷن ﻗدرات اﻷﺷﺧﺎص وأﻋﻣﺎرھم وظروﻓﮭم اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻌواﻣل
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﺄﻛد ﻣﻧﮭﺎ.

1

ﻓﺄﻧﺻﺎر ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟدﯾﮭم ﻣﺧﺎوف ﻣن أن ﺗﺳﺗﻐل ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻧﻘل اﻷﻋﺿﺎء ﻣن أﺟﺳﺎد
أﺻﺣﺎﺑﮭﺎ رﻏﻣﺎ ً ﻋﻧﮭم وﺑﺎﻹﻛراه ﺗﺣت ﺷﻌﺎر اﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ،وﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗدارك
ھذه اﻟﻣﺧﺎوف واﻟﺗﺣﻔظﺎت ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﻣﺛل ھذه اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺟراﺣﯾﺔ ﻻ ﺗﺗم إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘﻖ
ﻣن رﺿﺎ اﻟﻣﻌطﻲ أو اﻟﻣﺎﻧﺢ أو ذوﯾﮫ ،وأن ﺗﺻرﻓﮫ ﻛﺎن ﺗﺑرﻋﺎ ً ﻣﻧﮫ وأداء ﻟدوره اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
اﻟذي ﯾﺗطﻠﻊ ﻣﺟﺗﻣﻌﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﮫ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر ذﻟك.

2

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿرورة اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ
ﻧظرﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة أو ﻣﺑدأ اﻟﺿرورة ﻛﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﮭﺎ ﺑﻌض اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،ھﻲ ﻧظرﯾﺔ
ﺗﺗﻧﺎول ﺗﻘدﯾم أھﻣﯾﺔ ﻋﻼج اﻟﻣرﯾض وﻧﻘل اﻟدم إﻟﯾﮫ ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑرع ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع.
أي أن اﻟطﺑﯾب ﯾﻘوم ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ ھل ﺗﺗواﻓر ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل أي ﺗﺄﺟﯾل وﺗﺣﺗﺎج ﻟﻧﻘل اﻟدم
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺟﻧب ﺧطر ﻛﺑﯾر ﻗد ﯾﺻﯾب اﻟﻣرﯾض ﻛﺎﻟﻣوت ﻣﺛﻼً أم ﻻ؟ وھل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﺗﺳﺑب ﺳواء
ﺑﺎﻹﺟﺑﺎر أو ﺑطواﻋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم ﺧطرا ً ﻋﻠﯾﮫ أﻛﺑر ﻣن ﺧطر اﻟﻣرﯾض أم
اﻷﺧﯾر ھو اﻷﻛﺛر ﺧطورة؟

 -1اﻧظر :اﻟﻣﻌﻣوري ،أﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ .ﺷوﯾﻊ ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﺎوي ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) ،ص.(186 .

 -2اﻧظر :ﺧﻠﯾﻔﺔ ،ﺳﺎرة ﻣﺣﻣود ) .(2017ﻧﻘل وزراﻋﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷردﻧﻲ .ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ
واﻟﻘﺎﻧون "دراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ") .(3)44 .ص.(331 .
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أي أﻧﮫ وﻓﻖ ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﻓﺈن اﻟطﺑﯾب ھو اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻣوازﻧﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟراھن ﺑﯾن اﻟﻣرﯾض
واﻟﻣﺗﺑرع وأﯾﮭﻣﺎ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷﻛﺛر ﺧطورة ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺧطورة ﺗﺣدث اﻵن أم ﺧطورة ﺳﺗﺣدث
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘرﯾب .رﻏم أن اﻟطﺑﯾب ﻟم ﯾﻣﻧﺢ ﺻراﺣﺔ ھذه اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أو
إدارة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣرﯾض أو ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺗﺑرع ﻧﻔﺳﮫ؛ إﻻ أﻧﮫ ﻣن اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺻور اﺗﺧﺎذ ﻣﺛل ھذا
اﻟﻘرار اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻌﻼج أو ﺻﺣﺔ اﻟﻔرد إﻻ ﻣن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟطب ﻟﮭذا ﯾﻔﺗرض أن اﻟطﺑﯾب ھو ﻣن
ﯾﻘﯾم اﻟوﺿﻊ وﯾﺗﺧذ اﻟﻘرار ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ،وﻟﯾس أي طﺑﯾب ﻣﺗواﻓر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑل ﻣن اﻟطﺑﯾب
اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض ﻓﻠﯾس ھﻧﺎك طﺑﯾب آﺧر ﻗد ﯾﻔﮭم اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣن ﻛل
ﺟواﻧﺑﮭﺎ أﻛﺛر ﻣن اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ إﻻ إن ﻛﺎن ھﻧﺎك ﺣﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ ﺟدا ً ﻻ
ﺗﺗﺣﻣل اﻧﺗظﺎر اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺷرف ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗواﺟده وﺗطﻠب ﺗدﺧﻼً ﻋﺎﺟﻼً.
وﺗﻌﺗﺑر ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣن أﻛﺛر اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺷروﻋﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم وﻗد
اﺳﺗﻧد ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ،ﻓﯾﻘﺻد ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟوﺿﻊ اﻟذي ﯾﺳﺑب ﻓﻲ
اﻟﺷﺧص ﻵﺧر ﺿررا ً ﻣﺎ ،ﯾﻛون ﻗﻠﯾﻼً ﻗﯾﺎﺳﺎ ً ﻣﻊ اﻟﺿرر اﻟﻣﺣدق اﻟﻣراد ﺗﻔﺎدﯾﮫ .وﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ً
اﻷﺳﺗﺎذ " "Savatierﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺗﺑﯾن ﻟﮫ ﺑوﺿوح ،أن اﻟوﺳﯾﻠﺔ
اﻟوﺣﯾدة ﻟﺗﻔﺎدي ﺿررا ً أﻛﺑر ﻣﺣدﻗﺎ ً ﺑﮫ أو ﺑﻐﯾره ،أن ﯾﺳﺑب ﺿررا ً أﻗل ﻟﻠﻐﯾر.

1

ﻓﻔﻲ ﻛل ﻋﻣل طﺑﻲ ﻻﺑد ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أو ﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطر واﻷﻣل أو ﻓرﺻﺔ
اﻟﺷﻔﺎء .وﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،وﻣن ﺛم ﺗﺗﺳم ﺑﻘدر ﻣن اﻻﺣﺗﻣﺎل أي ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد.
ﻓﺎﻟطﺑﯾب واﻟﻣرﯾض ﯾﺟرﯾﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣرﯾض إذا ﻟم ﯾﻌﺎﻟﺞ،
وﻣﺧﺎطر إﺟراء طﺑﻲ ﻣﻌﯾن ﻣن ﺟﮭﺔ وﺑﯾن ﻓرص وآﻓﺎق اﻟﺷﻔﺎء ﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى.

2

 -1اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(40 .
 -2اﻧظر :اﻷھواﻧﻲ ،ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻛﺎﻣل ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(46 .
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وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  43ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ]اﻟﺿرورات ﺗﺑﯾﺢ
اﻟﻣﺣظورات[ 1،وﻛذﻟك ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  2/105ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ]واﻟﺿرر اﻷﺷد ﯾزال ﺑﺎﻟﺿرر
اﻷﺧف[ 2،ﻓﻼﺑد ﻣن اﺳﺗﺧدام طرق اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﻗﯾﺎم ﺣﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل اﻟﺗﺄﺟﯾل أو اﻻﻧﺗظﺎر
وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗدﺧل اﻟطﺑﯾب اﻟﻔوري ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾض اﻟﺻﺣﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻷﺿرار
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻠﺣﻖ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧﺗظﺎره ﻟوﻗت أطول.
وﻗد اﺗﻔﻘت ﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ؛ وﺟﺎء ﺑﻘوﻟﮫ
ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ} :ﻓﻣن اﺿطر ﻏﯾر ﺑﺎغ وﻻ ﻋﺎد ﻓﻼ أﺛم ﻋﻠﯾﮫ{ 3،ﺣﯾث أﺳﺗدل اﻟﻣؤﯾدون ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل
اﻷﻋﺿﺎء ﺑﻘواﻋد اﻟﺿرر وﻣﻧﮭﺎ "اﻟﺿرر ﯾزال" وﺑﻘﺎﻋدة "اﻟﺿرورات ﺗﺑﯾﺢ اﻟﻣﺣظورات" ووﺟﮫ
اﻟدﻻﻟﺔ ھﻧﺎ أن ھذه اﻟﻘواﻋد ﺗدل ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺿرر ﻋن اﻟﻣﺿرور إن أﻣﻛن ذﻟك وﻟم ﯾﺗرﺗب ﺿرر
ﻟﻠطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ وھﻲ ﻗﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﺿرر ﻋن اﻟﻣﻛﻠف ﻣﻘﺻد ﻣن ﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻗﺎﻋدة "اﻟﺿرورات ﺗﺑﯾﺢ اﻟﻣﺣظورات" ﻧﻔﺗرض أن اﻟﺷﺧص اﻟﻣرﯾض ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗﺿررا ً
ﻣن ﺗﻠف أﺣد أﻋﺿﺎﺋﮫ ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ﯾﻛون اﻟﺗﺑرع ﻟﮫ ﺑﻌﺿو ﻣن إﻧﺳﺎن آﺧر ﺣﻲ ﻹزاﻟﺔ
اﻟﺿرر ﻋﻧﮫ ﺟﺎﺋز ﺷرﻋﺎ ً اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﻘﺎﻋدة 4.وﻛذﻟك اﻷﻣر ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ أﯾﺿﺎ ً ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑرع ﺣﺎﻟﮭﺎ ﺣﺎل اﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻷﻋﺿﺎء ﺑﺎﺧﺗﻼف أن اﻟدم ﻣﺗﺟدد أﻣﺎ اﻟﻌﺿو ﻋﻠﻰ
ﻋﻛﺳﮫ ﻓﺑﻣﺟرد اﻟﺗﺑرع ﺑﮫ ﻻ ﯾﺗﺟدد ﻣرة أﺧرى.

 -1واﻟﺿرورة ھﻲ اﻟﻌذر اﻟذي ﯾﺟوز ﺑﺳﺑب إﺟراء اﻟﺷﻲء اﻟﻣﻣﻧوع واﻟﻣﺑﺎح ﺷرﻋﺎ ً ھو اﻟﺷﻲء اﻟذي ﯾﺟوز ﺗرﻛﮫ وﻓﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﻧظر اﻟﺷرع
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك إذا أﺻﺑﺢ اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﮭﻼك ﻣن اﻟﺟوع ﻓﻠﮫ أﺧذ ﻣﺎل ﻏﯾره وﻟو ﺑﺎﻟﺟﺑر ﻋﻠﻰ ﺷرط أداء ﺛﻣﻧﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أو
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺿﺎء ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺎل  ،.....راﺟﻊ :اﻟﻣذﻛرة اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ – اﻟﺟزء اﻷول) ،ص .(48
 -2راﺟﻊ :اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ 1985م ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .وﻛذﻟك راﺟﻊ:
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ 1985م واﻟﻣﻌدل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي
رﻗم  1ﻟﺳﻧﺔ 1987م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﻌﮭد دﺑﻲ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ.
 -3ﺳورة اﻟﺑﻘرة ،اﻵﯾﺔ .173
 -4اﻧظر :ﻋﺑد اﻟﻣﺑدي ،ﺟﮭﺎد ﻣﺣﻣود ) .(2014ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل وﺗﺄﺟﯾر اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون" )ص.
 .(114اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟرﯾﺎض :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻﺎد.
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وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ﯾﻣﻛن ﺣﺻر اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﺣﺎﻟﺔ أﻧﮭﺎ ﺣﺎﻟﺔ
ﺿرورة ،وﯾﺣﺗﺎج اﻟوﺿﻊ اﻟﺧروج ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وھذه اﻟﺷروط ھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 وﺟود ﺧطر ﻣﺣدق ﺑﺎﻟﻣرﯾض ﯾﮭدد ﺣﯾﺎﺗﮫ ،ﺑﺣﯾث ﯾؤدي اﻟﻌدول ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻟﮫ ﻣنﺷﺧص آﺧر إﻟﻰ وﻓﺎﺗﮫ ،ﻋﻠﻰ أن ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﯾﻛون اﻟﺧطر ﻣﺣدﻗﺎ ً ﺑﺎﻟﻐﯾر "أي
اﻟطﺑﯾب" .وأﻻ ﺗﻛون ﻹرادة اﻟطﺑﯾب دﺧل ﻓﻲ ﺣﻠول ھذا اﻟﺧطر.

1

 أن ﯾﻛون اﻟﺧطر اﻟﻣراد ﺗﻔﺎدﯾﮫ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺿرر اﻟذي وﻗﻊ ،ﺑﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﺧطر اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰﻧﻘل اﻟدم ﻣن اﻟﻣﺗﺑرع ﺣﺳب ﺗﻘدﯾر اﻟطﺑﯾب ﻗﻠﯾﻼً إذا ﻣﺎ ﻗﯾس ﺑﺎﻟﺧطر واﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺗﻌرض
ﻟﮫ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ،ﻓﯾﺟب اﻋﺗﺑﺎر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻟﻠﻣرﯾض ﺻﺣﯾﺣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺿرر
اﻟﯾﺳﯾر اﻟذي ﯾﺻﯾب ﺟﺳد اﻟﻣﺗﺑرع واﻟﺧطر اﻟﺟﺳﯾم اﻟذي ﯾﺗﻌرض ﻟﮫ اﻟﻣﺗﺑرع.

2

 أن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﺣب اﻟدم وﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ ﺟﺳم اﻟﻣرﯾض اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻣرﯾض ﻣناﻟﮭﻼك وﺗﻔﺎدي اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻠﺣﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض واﻟذي ﯾﻛون ﺑﺄﺷد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟدم ﻻﺳﺗﻌﺎدة
ﺻﺣﺗﮫ وإﻧﻘﺎذ ﺣﯾﺎﺗﮫ.

3

 أﻻ ﺗؤدي ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﺣب دم اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﺄي ﺿرر أو ﻧﻘص ﺧطﯾر وﻣﺳﺗدﯾم ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟﺟﺳموأﻻ ﺗؤدي ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣن اﻷﺣوال إﻟﻰ ﻣوت اﻟﻣﺗﺑرع.

4

ﻓﺎﻟﺿرورة اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺧطﻲ إرادة اﻟﻣرﯾض ﻟﻣﺻﻠﺣﺗﮫ ﻓﻘط ،وﻻ ﺗﺧول
اﻟطﺑﯾب اﻟﺣﻖ ﺑﺳﺣب اﻟدم ﻣن أﺟﺳﺎد أﺷﺧﺎص ﺳﻠﯾﻣﯾن ،ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻌد اﻟﻘول إن رﺿﺎء اﻟﻣﺗﺑرع وﺣده
ھو اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت دﻗﯾﻘﺎً ،ﻷن ﺗواﻓر رﺿﺎ اﻟﻣﺗﺑرع دون وﺟود ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺿرورة ﻻ
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :طﮫ ،ﻣﺣﻣود أﺣﻣد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(200 .
 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﺻﻐﯾر ،ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺑن ﻣﺣﻣد ) .(2015ﻧﻘل وزراﻋﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ )ص.(64 .
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

 -3راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﺻﻐﯾر ،ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺑن ﻣﺣﻣد .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ.
 -4اﻧظر :اﻟﻣﺳﻌودي ،ﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻛﺎظم ) .(2009اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" .ﻣﺟﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺣﻘوق.(2)1 .
)ص.(80 .
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ﯾﺑرر ﺗدﺧل اﻟطﺑﯾب ﻋﻠﻰ ﺟﺳم أي إﻧﺳﺎن وﺳﺣب ﻛﻣﯾﺔ ﻣن دﻣﮫ.

1

وأﯾﺿﺎ ً ﻣﻊ ﺗواﻓر ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺑرع واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑوﺣدات اﻟدم
وﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ وﻓﻖ اﻷﺻول اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺗوزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻟم ﯾﻌد ھﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﺗﺑرع ﻣن
اﻷﺳﺎس إﻻ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻧﺎدرة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣرﯾض ﻷﻛﺛر ﻣﻣﺎ ھو ﻣﺧزون ﻟدى اﻟﻣﺷﻔﻰ أو
ﺑﺳﺑب اﻧﺗﮭﺎء ﻣﺧزون وﺣدات اﻟدم ﻟﻠﻔﺋﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض وﻋدم طﻠب اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم.
ﻓﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﺎﻟذھﺎب إﻟﻰ ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم أو اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﮭذا ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘﺗﮫ
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﺑرع؛ طﺑﻌﺎ ً ﺑﻌد أﺧذ ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ واﻟﺗﺄﻛد أن ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑذﻟك وأﻻ ﯾﻠﺣﻖ
ﺑﮫ ﺿرر ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺑرع وإﺟراءات أﺧرى.
وﻣﻊ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﮭﺔ ﻟﮭذه اﻟﻧظرﯾﺔ إﻻ أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻵن ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ ﺑﺳﺑب وﺟود ﻣراﻛز
ﻧﻘل اﻟدم ،ﻓﺗواﻓر ھذه اﻟﻣراﻛز واﺣﺗﻔﺎظﮭﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎت اﻟدم اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ اﻟﻣرﺿﻰ أو
اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن وﺗزوﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﺑﮭﺎ ﻓﻲ أي وﻗت .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺣﺗﺎج اﻟطﺑﯾب ﻟﻣوازﻧﺔ اﻟوﺿﻊ ﺑﯾن
اﻟﻣرﯾض واﻟﻣﺗﺑرع وأﯾﮭﻣﺎ ﺳﯾﻛون ﺻﺎﺣب اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻲ اﻷﺧطر ،ﻓﻼ ﯾﺗﺟﺎھل ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣرﯾض
ﻟﻠدم أو ﻻ ﯾﻠﺣﻖ ﺿرر ﺑﺎﻟﻣﺗﺑرع ﻟﺗﺑرﻋﮫ ﺑﺎﻟدم .وأﯾﺿﺎ ً إﻋﻔﺎء اﻟطﺑﯾب ﻣن إﺟﺑﺎر اﻟﻣﺗﺑرع ﻋﻧد اﻣﺗﻧﺎﻋﮫ
ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع وﺗﺟﺎھل اﻟطﺑﯾب ﻋدم ﻣواﻓﻘﺗﮫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم ﺗﻌرﺿﮫ ﻷي ﻧوع ﻣن أﻧواع
اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .ﻓﻛل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب ﻓﻌﻠﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺣﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ ﻣﻌرﻓﺔ ﻧوع زﻣرة دم
اﻟﻣرﯾض وطﻠﺑﮭﺎ ﺳواء ﻣن ﻣﺧزون اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو ﻣن ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ،وﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﻻ ﯾﺣﺗﺎج
اﻟطﺑﯾب ﻟﻠﻣﺗﺑرع ﺑذاﺗﮫ ،وﻻ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣرﯾض ،وﻻ ﻟﻣواﻓﻘﺗﮫ ﻣن
ﻋدﻣﮭﺎ.
ھذا وﻗد ارﺗﺑطت ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿرورة ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﮭﺎ ﺑﻣﺑدأ آﺧر ھو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة ،وﺣﻖ
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳم وﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﻣﺛﻠﮭﺎ ﻣﺛل اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ،ارﺗﺑطت ﺑﻣﺑدأ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ
 -1اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(45 .
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ﻓﻛرة اﻟﺿرورة اﻟطﺑﯾﺔ .وﺗﻔﺗرض ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ أن اﻟطﺑﯾب ﺑرﯾﺋﺎً ،ﻣﺎ دام ﻗﺎم ﺑﻌﻣﻠﮫ ﺗﺣت ﺿرورة
ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻼج اﻟﻣرﯾض ﻟذﻟك ﯾﻌﺗﺑر ھذا اﻻﺗﺟﺎه اﻟﺿرورة اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ أﺳﺎس ﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ.

1

وﻟﻌدم ﺻدور أي ﺗﺷرﯾﻊ ﺧﺎص ﯾﺣﻛم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ،ﻓﯾﺟب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
أن ﺗطﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺛل ھذه اﻷوﺿﺎع ﻛﺎﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗم ذﻛرھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ.
وﻛﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﺈن اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻓﻘﮭﺎء اﻟﻘﺎﻧون اﺳﺗﻧدوا ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ أﺳﺎس
ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم وﻣﻊ ﻧﻔﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﺑﺳﺑب ﺗواﺟد ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم ،وأﻧﮫ أﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب ﻓﻘط
ﺗﻘﯾﯾم وﺿﻊ اﻟﻣرﯾض اﻟﺻﺣﻲ وﺗﻘدﯾر ﺣﺎﺟﺗﮫ ﻟﻠدم وﻋدم اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ أي ﺷﻲء ﻋن اﻟﻣﺗﺑرع ﻓﮭو
ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺟﮭوﻻً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾب واﻟﻣرﯾض وﻻ ﺗﺗواﺟد ﺑﯾﺎﻧﺎﺗﮫ وﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﮫ إﻻ ﻋﻧد ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم.

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﺑﻧﻘل اﻟدم
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘر ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ھﻲ أن اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ھو اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ،

2

وﻟﯾس ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ .ذﻟك ﻷن ھذا اﻻﻟﺗزام ﺗﮭﯾﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻛرة اﻻﺣﺗﻣﺎل وﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﮫ ﺑﺳﺑب ﺗدﺧل
ﻋدة ﻋواﻣل ﻛﻣﻧﺎﻋﺔ ﺟﺳم اﻟﻣرﯾض ،وﺻﻔﺎﺗﮫ اﻟوراﺛﯾﺔ وﻏﯾر ذﻟك وھذه اﻟﻌواﻣل ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة
اﻟطﺑﯾب .ﻛﻣﺎ أﻻ ﯾﻠﺗزم ﺑﺷﻔﺎء اﻟﻣرﯾض ﻓﺎ� ھو اﻟذي ﯾﺷﻔﻲ وھذا ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ
ﻗوﻟﮫ ﺳﺑﺣﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ }وإذا ﻣرﺿت ﻓﮭو ﯾﺷﻔﯾن{.

3

وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  17ﻣن ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻰ ]ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب
اﻟﻣرﺧص ﻟﮫ ﺑﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺗﺄدﯾﺔ واﺟﺑﺎت ﻋﻣﻠﮫ ﺑﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ ،وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻸﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘﻖ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣرﯾض  ،[.....وﺟﺎءت
 -1اﻧظر :ﺧطوي ،ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(48 .
 -2اﻧظر :ﻋﻣران ،اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ) .(1992اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ )ص .(7 .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.
 -3اﻧظر :ﺷرف اﻟدﯾن ،أﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ) .(1986ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب :ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛوﯾﺗﻲ واﻟﻣﺻري واﻟﻔرﻧﺳﻲ" )ص .(45 .اﻟﻛوﯾت :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت.
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اﻟﻣﺎدة  3ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻣؤﻛده ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻧص ﻣطﺎﺑﻖ ،أﻣﺎ اﻟﻼﺋﺣﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺎدة  2ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ]دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻوص
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾزاول اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻛل ﺣدود اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ اﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻋد
اﻟﻣوﺿﺣﺔ أدﻧﺎه وﺑﻣﺎ ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﮫ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ -2 :أن ﯾﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﮭﺎ ﺑﻛل ﯾﻘظﺔ وﺗﺑﺻر طﺑﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻣﺎرﺳﺔ أوﺳط زﻣﻼﺋﮫ ﻣن ﺣﯾث
اﻟﺧﺑرة واﻟﻣؤھل ،واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣرﺿﻲ ﻟﻠﻣرﯾض ،وذﻟك ﻛﻠﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻌذر ﻋﻠﯾﮫ ذﻟك
ﻟظروف ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن إرادﺗﮫ أو ﺑﺳﺑب ﻓﻌل اﻟﻣرﯾض ﻧﻔﺳﮫ[ ،وﻣﻔﺎد ذﻟك أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ﯾﻘﺻد
ﺑﮫ أن ﯾﺑذل اﻟطﺑﯾب ﺟﮭوده اﻟﺻﺎدﻗﺔ وﯾﺳﺧر ﻋﻠﻣﮫ اﻟطﺑﻲ وﺧﺑرﺗﮫ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﺷﻔﺎء اﻟﻣرﯾض وإزاﻟﺔ
ﻋﻠﺗﮫ.
ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻘر اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻘﯾﺎس ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ھو ﻣﻌﯾﺎر
ﻣوﺿوﻋﻲ ﻗواﻣﮫ اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺄﻟوف ﻟطﺑﯾب وﺳط ﻣن ﻧﻔس ﻣﺳﺗواه اﻟطﺑﻲ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟظروف
اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟطﺑﯾب أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼج ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  2/2ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ،ﻓﺈذا اﻧﺣرف ﺳﻠوﻛﮫ ﻋن ﺳﻠوك اﻟطﺑﯾب اﻟوﺳط ﯾﻌﺗﺑر ﻣرﺗﻛﺑﺎ ً ﻟﻠﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ أﯾﺎ ً ﻛﺎﻧت
درﺟﺗﮫ ،وﯾﺳﺗوﺟب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ .وﺟﺎء ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟذﻟك اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺑﺄﺑوظﺑﻲ ﺣﯾث
ﺟﺎء ﺑﻣﻧطوﻗﮫ ))إن اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ھو اﻟﺗزام ﺑﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﮭﺎ أﺻول اﻟﻣﮭﻧﺔ وأن
اﻟﻣﻧﺎط ﻓﻲ ذﻟك ھو اﻟﺳﻠوك اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺄﻟوف ﻣن أوﺳط اﻷطﺑﺎء ﻋﻠﻣﺎ ً وﻛﻔﺎءة وﯾﻘظﺔ وأن اﻧﺣراف
اﻟطﺑﯾب ﻋن ھذا اﻟﺳﻠوك ﯾﻌد ﺧطﺄ ﻓﯾﻣﺎ اﺳﺗﻘرت ﻋﻠﯾﮫ أﺻول ﻓن اﻟطب ﯾرﺗب ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻣﺗﻰ ﻛﺎن
اﻟﺿرر ﻣرﺗﺑطﺎ ً ﺑﮭذا اﻟﺧطﺄ ارﺗﺑﺎط اﻟﺳﺑب ﺑﺎﻟﻣﺳﺑب(( 1.واﺗﻔﻘت ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن ﻛذﻟك ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض
اﻟﻣﺻرﯾﺔ.
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 -1راﺟﻊ :ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺑﺄﺑوظﺑﻲ ،اﻟطﻌﻧﺎن رﻗم  210و  212ﻣدﻧﻲ ،ﻟﺳﻧﺔ  2015س  10ق.أ ،ﺟﻠﺳﺔ .2016/1/24

 -2طﻌن ﻧﻘض ،ﺟﻠﺳﺔ  ،1971/12/21س ،22ص  .1062اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻟدى :اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،طﮫ ﻋﺛﻣﺎن أﺑو ﺑﻛر ) .(2014اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗوﻟﯾد )ص .(296 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻣﻧﺻورة :دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
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إﻻ أن ﺑﻌض اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ اﻛﺗﺳﺑت ﺑﻔﺿل اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﮭﺎﺋل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ
ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣؤﻛدة ﻟذﻟك أﺻﺑﺢ اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﺗزاﻣﺎ ً ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ.
ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘدم ،ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن اﻻﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻻ ﯾﻘﺻد ﺑﮭﺎ ﺿﻣﺎن اﻟﺷﻔﺎء ﻟﻠﻣرﯾض،
ﻓﻛل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب ﻓﻌﻠﮫ ھو ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ – أي ﺑذﻟﮫ ﻟﻧﻔس اﻟﺟﮭد اﻟذي ﯾﺑذﻟﮫ اﻟﺷﺧص
اﻟوﺳط ﺑﯾن أﻗراﻧﮫ – ﻓﻼ ﯾطﺎﻟب ﺑﺄﻛﺛر ﻣن اﻟﺟﮭد اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ واﻻھﺗﻣﺎم وﻓﻖ اﻷﺻول
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﻻ ﺑﺄﻗل ﻣن ذﻟك .ﻓﺑﻣﺟرد ﺑذﻟﮫ ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻋﺗﺑر أﻧﮫ ﻗﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﮫ وﻟو ﻟم ﺗﺗﺣﻘﻖ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ
أو اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﻣراد ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ .وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺻﯾره ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض إﺛﺑﺎت
اﻟﺗﻘﺻﯾر اﻟواﻗﻊ ﺣﺗﻰ ﺗرﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ.
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وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺄن ﻋﻠﻰ ))اﻟطﺑﯾب وإن ﻛﺎن ﻻ ﯾﻠﺗزم
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﻧﻌﻘد ﺑﯾﻧﮫ وﺑﯾن ﻣرﯾﺿﮫ ﺑﺷﻔﺎﺋﮫ وﺑﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟرﯾﮭﺎ ﻟﮫ ،ﻷن اﻟﺗزام
اﻟطﺑﯾب ﻟﯾس اﻟﺗزاﻣﺎ ً ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ وإﻧﻣﺎ ھو اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ،واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﮫ أن ﯾﺑذل
ﺟﮭود ﺻﺎدﻗﺔ ﯾﻘظﺔ ﻟﻣرﯾض ﺗﺗﻔﻖ – ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ – ﻣﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻋﻠم
اﻟطب(( 2.وھذا ﻣﺎ ﺗؤﻛد ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺣﯾث ﻗﺿت ﺑﺄن ))اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب – وﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ھو ﻣﻘرر ﻓﻲ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ – ھو اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ،واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟطﺑﯾب ﺗﻘﺗﺿﻲ أن
ﯾﺑذل اﻟطﺑﯾب ﺟﮭودا ً ﺻﺎدﻗﺔ ﯾﻘظﺔ ﺗﺗﻔﻖ ﻓﻲ ﻏﯾر اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺻول اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓﻲ ﻋﻠم
اﻟطب ،ﻓﯾﺳﺄل اﻟطﺑﯾب ﻋن ﻛل ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﻠﻛﮫ اﻟطﺑﻲ ﻻ ﯾﻘﻊ ﻣن طﺑﯾب ﯾﻘظ ﻓﻲ ﻣﺳﺗواه اﻟﻣﮭﻧﻲ
وﺟد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﺎﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺳؤول ،ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺄل ﻋن ﺧطﺋﮫ اﻟﻌﺎدي أﯾﺎ ً
ﻛﺎﻧت ﺟﺳﺎﻣﺗﮫ((.
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 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﺻري ،ﻋﺑداﻟﺻﺑور ﻋﺑد اﻟﻘوي ﻋﻠﻲ ) .(2011ﺟراﺋم اﻷطﺑﺎء واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء
اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون )ص .(64 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 -2راﺟﻊ :ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،اﻟطﻌن رﻗم  111ﻟﺳﻧﺔ  35ق ،ﺟﻠﺳﺔ .1969/6/26
 -3راﺟﻊ :اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌون  ،677 ،664 ،504ﻟﺳﻧﺔ  35ﻧﻘض ﻣدﻧﻲ ،ﺟﻠﺳﺔ .2006/5/3
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وﺑﮭذا ﻗد أﻛد اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ أن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ وﻟﯾس ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ
أي اﻟﺷﻔﺎء ﻣن اﻟﻣرض ،ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر .ﻓﺎﻟطﺑﯾب
ﯾﻛون ﻣﺳؤول ﻋﻣﺎ ﯾﺳﺗﺧدﻣﮫ ﻣن أدوات وأﺟﮭزة ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج وﯾﺗﺣﻣل ﻧﺗﯾﺟﺔ
إھﻣﺎﻟﮫ وﺗﻘﺻﯾره وﺟﮭﻠﮫ ﺑﺎﻷﺻول اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض ﻣﻌرﻓﺗﮫ ﻟﮭﺎ ﺑﺣﻛم وظﯾﻔﺗﮫ 1.وﻻ ﻓرق
ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ،ﻓﺎﻧﺣراف اﻟطﺑﯾب ﻋن اﻟﻣﺟرى اﻟﻣﻌﺗﺎد ووﻗوع
اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻣﻧﮫ ﯾﻌﺗﺑر واﺣدا ً ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن اﺗﺟﺎه اﻟﻣرﯾض ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟطﺑﯾب أن ﯾﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺎدﻗﺔ اﻟﯾﻘظﺔ وﯾﻘﺎرن ﺳﻠوﻛﮫ ﻣﻊ ﺳﻠوك طﺑﯾب وﺳط ﻋﻠﻣﺎ ً وﻛﻔﺎﯾﺔ وﯾﻘظﺔ.
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واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﻓﻲ ﺑذل اﻟطﺑﯾب ﻟﻠﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﯾﺗطﻠب ﻣراﻋﺎة ﻋدة ﻋواﻣل ﺗؤﺧذ
ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﻧﮫ وھﻲ:
 .1اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ :وھﻲ ﺗﻠك اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب واﻟﻣﺳﺗﻘﺎة ﻣن اﻷﺻول
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة وﻣﺎ ﺟرت ﻋﻠﯾﮫ ﻋﺎدة اﻷطﺑﺎء ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟظروف.
 .2اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﻠطﺑﯾب :ﻓﺎﺧﺗﻼف اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﯾﺟﻌل ﻣن ﻛل طﺑﯾب ﻣﺳﺗواه
اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻋن اﻵﺧر ،ﻓﺎﻟطﺑﯾب اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﻧﻔس اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﮭﺎ اﻟطﺑﯾب
اﻷﺧﺻﺎﺋﻲ إذ اﻷﺧﯾر ﯾطﻠب ﻣﻧﮫ ﻗدرا ً أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﻣﺳﺗواه اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ
اﻟﻣﺗﻘدم ،ﻓﯾﻘﺎس ﻣﺳﻠك اﻟطﺑﯾب اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺳﻠك طﺑﯾب ﻋﺎم ﻣن أوﺳط زﻣﻼﺋﮫ وﻛذﻟك اﻷﻣر
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾب اﻟﻣﺧﺗص إذ ﯾﻘﺎس ﺑﻣﺳﻠك طﺑﯾب ﺑﻧﻔس ﺗﺧﺻﺻﮫ ودرﺟﺗﮫ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.
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 .3اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟطﺑﯾب :ﻗد ﺗؤﺛر ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ دﺧل
ﻟﻠطﺑﯾب ﻓﻲ ﺣدوﺛﮭﺎ وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟطﺑﯾب ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺷﻌل ) .(2019اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ وﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻌودي
"دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ" )ص .(42 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟرﯾﺎض :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻﺎد.
 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﺑﻧﯾﺔ ،ﻣﺣﺳن ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ) .(1993ﻧظرة ﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ )ص.(118 .
اﻟﻣﻧﺻورة :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﻼء اﻟﺟدﯾدة.
 -3راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :أﺑو ﺟﻣﯾل ،وﻓﺎء ﺣﻠﻣﻲ ) .(1987اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻘﮭﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻣﺻر وﻓرﻧﺳﺎ"
)ص .(47 – 46 .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ.
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اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض ،ﻣﺛل ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻼج واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ واﻵﻻت إذا ﻛﺎﻧت
ﺣدﯾﺛﺔ أم ﻻ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﻣرﯾض ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﻏﯾرھﺎ 1.وھذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز
اﻷردﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗرارھﺎ رﻗم  2008/2119ﺗﺎرﯾﺦ .2009/5/14

2

 .4اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ :وھﻲ أن اﻟﺟﮭود اﻟﺗﻲ ﯾﺑذﻟﮭﺎ اﻟطﺑﯾب ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺗﻔﻘﺔ ﻣﻊ
اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻓﺎﻟطﺑﯾب ﻣﻠزم ﺑﺎﺗﺑﺎع اﻟوﺳﺎﺋل اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وأن ﯾﺧﺗﺎر ﻣﻧﮭﺎ
اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺳﺗﻘر وﻣﺎ ھو أﻧﺳب ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾض ﺿﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ.

3

وﻧظرا ً ﻷن اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ ﯾﻣﺗﺎز ﺑطﺎﺑﻊ ﻓﻧﻲ ﻋﻠﻣﻲ ﺑﺣت ،ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﯾس ﻟدﯾﮫ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﮫ،
وﻧظرا ً ﻟﻠﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺣﻘﺎﺋﻖ ﻟﺗﺣدﯾد ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟطﺑﯾب أو ﻣﺳﺎﻋده ﻗد
ارﺗﻛﺑوا ﺧطﺄ أم ﻻ؛ ﻟذا ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ أھل اﻟﺧﺑرة ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ أي اﻷطﺑﺎء
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أﻧﮭم اﻷﻗدر ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ .وﯾﺑﻘﻰ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣﻖ اﻟﻛﺎﻣل ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺧﺑرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﮭﺎ
اﻷطﺑﺎء ،ﻷن اﻟﺧﺑرة ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺗرﺟﻊ اﻟﺑت ﻓﯾﮭﺎ
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ .ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟذﻟك ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺑﺄﺑوظﺑﻲ ﺑﺄن )ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﺗﺣﺻﯾل ﻓﮭم اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ اﻟدﻋوى وﺗﻘدﯾر اﻷدﻟﺔ ﻓﯾﮭﺎ .ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺧﺑراء .وﺗرﺟﯾﺢ ﻣﺎ ﺗظﻣﺋن
إﻟﯾﮫ ﻣﻧﮭﺎ وإطراح ﻣﺎ ﻋداه ﻣﺗﻰ أﻗﺎﻣت ﻗﺿﺎءھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺳﺎﺋﻐﺔ ﺗﻛﻔﻲ ﻟﺣﻣﻠﮫ .وﻟﮭﺎ أن ﺗﺄﺧذ
ﺑﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗدﺑﺔ ﻣﺗﻰ اطﻣﺄﻧت إﻟﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﺑﻧﻲ
ﻋﻠﯾﮭﺎ دون أن ﺗﻛون ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺎﻟرد اﺳﺗﻘﻼﻻً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺛﯾره اﻟﺧﺻوم ﻣن اﻋﺗراﺿﺎت ﻋﻠﯾﮫ ذﻟك أن ﻓﻲ
أﺧذھﺎ ﺑﮫ ﻣﺣﻣوﻻً ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﻔﯾد أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﺟد ﻓﻲ ھذه اﻻﻋﺗراﺿﺎت ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺄھل اﻟرد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄﻛﺛر
ﻣﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﮫ اﻟﺗﻘرﯾر وﻻ ﻋﻠﯾﮭﺎ إن ﻟم ﺗﺳﺗﺟب إﻟﻰ طﻠب إﻋﺎدة اﻟﻣﮭﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﺻري ،ﻋﺑداﻟﺻﺑور ﻋﺑد اﻟﻘوي ﻋﻠﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(65 .
 -2اﻧظر :ﻋﺟﺎج ،طﻼل ) .(2011اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب "دراﺳﺔ ﻓﻘﮭﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ") .ص .(173 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .إرﺑد :ﻋﺎﻟم
اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث.
 -3راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ،ﻋﺑداﻟﻠطﯾف ) .(1987اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ )ص .(123 .ﺑﯾروت :اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب.
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اﻟطﺑﯾﺔ ﻣﺗﻰ وﺟدت ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرھﺎ وﻓﻲ أوراق اﻟدﻋوى ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﻛوﯾن ﻋﻘﯾدﺗﮭﺎ(.

1

ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول إن اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﻛﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻣﺔ ھو اﻟﺗزام ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑذل
اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﯾﻘظﺔ اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻸﺻول اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ،ﻓﺎﻟطﺑﯾب ﻻ ﯾﻠﺗزم ﺑﺷﻔﺎء اﻟﻣرﯾض .وﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟطﺑﯾب
ﻋن ﺳﻠوﻛﮫ اﻟﻣﮭﻧﻲ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ،وﻟﯾس ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺳﺎﺋﻠﺗﮫ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ
ﻟﺣﻘت اﻟﻣرﯾض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗدﺧﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ .وﯾﻘود ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻘول إن اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧص
اﻟﻣﻌﺗﺎد ھو ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻧﺣراف اﻟطﺑﯾب ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ اﻟﻣطﻠوب ﻓﻲ ﻣﮭﻧﺗﮫ أﺛﻧﺎء ﻋﻼﺟﮫ
ﻟﻠﻣرﯾض ،وﻟﯾس ﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺗﮫ ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض .ﺑﻌﺑﺎرة أﺧرى اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺟرد ﯾدﺧل ﻓﻲ
ﺗﺣدﯾد ﻣﺿﻣون اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب وﻟﯾس ﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذه.

2

وﻣﻊ اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗطور ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطب وظﮭور وﺳﺎﺋل ﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر ،ﻓﺎﻟﻣﺟﺎل
اﻟطﺑﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﺗﺟدد داﺋﻣﺎ ً ﻣن ﺣﯾث اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟطﺑﯾﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج
واﻟﺟراﺣﺔ وﻏﯾرھﺎ .ﻟﮭذا ﻟم ﺗﻘف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ أﯾﺿﺎ ً ﻓﻣﻊ ﺗطور اﻟطب ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻓﻘﮭﺎء
اﻟﻘﺎﻧون اﺳﺗﺻدار ﻗواﻧﯾن وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺟدﯾدة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ھذا اﻟﺗطور ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻔﻠت اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل
اﻟطﺑﻲ ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﻋدم ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻣﺎ اﺳﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ.
وﯾﻛﺎد ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﮫ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺣددة ھو اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻣن
ھذه اﻟﺣﺎﻻت :اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﺑﺈﻋﻼم اﻟﻣرﯾض ،اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷدوات واﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ ،ﺗرﻛﯾب اﻷﺟﮭزة
واﻷﻋﺿﺎء واﻷﺳﻧﺎن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،اﻟﺗطﻌﯾم "اﻟﺗﻠﻘﯾﺢ" ،اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟطﺑﯾﺔ ،اﻷدوﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﺻﯾدﻻﻧﯾﺔ،
اﻷﺑﺣﺎث واﻟﺗﺟﺎرب اﻟطﺑﯾﺔ ،اﻟﺟراﺣﺔ اﻟﺗﺟﻣﯾﻠﯾﺔ ،وأﺧﯾرا ً ﻧﻘل اﻟدم واﻟﺳواﺋل اﻷﺧرى.

 -1راﺟﻊ :ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺑﺄﺑوظﺑﻲ ،اﻟطﻌﻧﺎن رﻗم  210و  212ﻣدﻧﻲ ،ﻟﺳﻧﺔ  2015س  10ق.أ ،ﺟﻠﺳﺔ .2016/1/24
 -2اﻧظر :ﺧﺎطر ،ﻧوري ﺣﻣد ) .(2009ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ "دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ") .ص .(377 .ﻧدوة ﺣول
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  10ﻟﺳﻧﺔ  .2008ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2009/12/9-8

27

وﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد أن اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺗزام ﻣرﻛز ﻧﻘل
اﻟدم اﻟﺗزاﻣﺎ ً ﺑوﺳﯾﻠﺔ أو ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ اﺗﺟﺎه اﻟﻣرﯾض ،وﻟﻛن ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل دراﺳﺔ
وﺗﺣﻠﯾل اﻟدم ﻣﻛﻧت ھذه اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻷطﺑﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟدم وﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ ﺑدﻗﺔ
ﻣﺗﻧﺎھﯾﺔ ،ھذا ﻣن ﺟﮭﺔ وﻣن ﺟﮭﺔ أﺧرى اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرﺗﮭﺎ ﻓﺿﯾﺣﺔ اﻧﺗﺷﺎر ﻋدوى ﻣرض
اﻹﯾدز ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم .ﻛل ھذا ﻏﯾر ﻣن ﻣوﻗف اﻟﻘﺿﺎء اﺗﺟﺎه طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗزام ھذه اﻟﻣراﻛز
ﺣﯾث اﻋﺗﺑر اﻟﺗزاﻣﮭﺎ اﻟﺗزاﻣﺎ ً ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ وھﻲ ﺗﻘدﯾم دم ﺧﺎل ﻣن اﻟﺟراﺛﯾم واﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘل
اﻷﻣراض وﻣن ﻓﺻﯾﻠﺔ دم ﺗﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻓﺻﻠﺔ دم اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﮫ اﻟدم.

1

وﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎرﯾس ﻓﻲ  28ﻧوﻓﻣﺑر  ،1991ﻓﻲ واﻗﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺻدر ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺗﮭﺎ ھذا
اﻟﺣﻛم ،ﻓﻲ ﻗﯾﺎم أﺣد اﻷطﺑﺎء ﺑﻧﻘل دم إﻟﻰ ﺳﯾدة ﻋﻘب وﻻدة ﻗﯾﺻرﯾﺔ ،وﻗد أﺻﯾﺑت ھذه اﻟﺳﯾدة ﺑﻌدوى
ﻓﯾروس اﻹﯾدز ﺑﺳﺑب ھذا اﻟدم ،ﺣﯾث ﺛﺑت أﻧﮫ ﻣﻠوث ﺑﺎﻟﻔﯾروس وﻗﺿت ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟطﺑﯾب اﻟﺟراح ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮫ ﻣﻠﺗزم ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻟﺗزام ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺣﻠﮫ ﺗﻘدﯾم دم ذي
ﻣواﺻﻔﺎت طﺑﯾﺔ ﺳﻠﯾﻣﺔ 2،وﻛذﻟك ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓرﺳﺎي ﻓﻲ  30ﻣﺎرس  1989ﺑﻘﯾﺎم
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب اﻟﺟراح ﻋﻠﻰ إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣرﯾض ﺑﻌدوى ﻓﯾروس اﻹﯾدز ﺑﺳﺑب اﻟدم اﻟذي ﺗﻠﻘﺎه ﺑﻧﺎء
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟطﺑﯾب واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻣرﯾض ﺑﻌد ظﮭور اﻷﻋراض ﻋﻠﯾﮫ.

3

وأﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ واﻗﻌﺔ أﺧرى ﺣﯾث أﻗﺎﻣت ﻣرﯾﺿﺔ ﺑرﻓﻊ دﻋوى أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺑو ظﺑﻲ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ وﻣﺳﺎﻋد اﻟطﺑﯾب ،ﺑﺳﺑب أﻧﮭﺎ وﺧﻼل إﺟراء ﺟراﺣﺔ ﺑﺎﻟرﺣم ﻟﮭﺎ اﺣﺗﺎﺟت إﻟﻰ
ﻧﻘل دم ،وﺑﻌد اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ظﮭرت ﻋﻠﯾﮭﺎ أﻋراض ﺗﺑﯾن ﺑﺎﻟﻔﺣص أﻧﮭﺎ أﺻﯾﺑت ﺑﻣرض اﻹﯾدز ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدم
اﻟذي ﻧﻘل إﻟﯾﮭﺎ ﺣﯾث اﺗﺿﺢ أن ﻣﺳﺎﻋد اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺄﺧوذ ﻣﻧﮫ اﻟدم ﺷﺎذ ﺟﻧﺳﯾﺎ ً ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
وﯾﺣﻣل اﻟﻣرض ،وﻟم ﺗﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣرﯾﺿﺔ ﺑرﻓﻊ اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب وﻣﺳﺎﻋده ﺑل وأﯾﺿﺎ ً رﻓﻌﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ
 -1اﻧظر :ﯾﻣﯾﻧﺔ ،ﺑراﺑﺢ ) .(2016ﻧﻘل اﻟدم ﺑﯾن اﻟﺿرورة اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – دراﺳﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ .اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ
ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ) .(15) .ص.(151 .
 -2اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(117 .
3- Versailles, 30 Mars, 1989, J.C.P., 1990, 21505 obs A. Dorsner Dolivet.
اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻟدى :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ) .ص.(118 – 117 .
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اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷرﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻔﻰ .وﻗد أﺳﺳت دﻋواھﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﮫ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣدﻋﻰ
ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻧﻘل دم ﻣﻠوث ﺑﻔﯾروس ﻣن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳﺎﻋد اﻟطﺑﯾب ﻟﻠﻣرﯾﺿﺔ ﻗد ﺗم
دون ﻣراﻋﺎة اﻷﺻول اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر اﻟواﺟﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻌدم ﻓﺣص وﺣدة اﻟدم اﻟﻣﺄﺧوذة اﻟﺗﻲ
ﻧﻘﻠت ﻟﮭﺎ رﻏم ﺗواﻓر أﺟﮭزة اﻟﻔﺣص داﺧل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣرض إﻟﯾﮭﺎ ،وﻗد أﺣﺎﻟت
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ ذوي اﻟﺧﺑرة وﺣﻛﻣت ﺑﺈﻟزام اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮭم ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن وﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣم ﺑﺄن ﯾؤدوا ﻟﻠﻣدﻋﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺷرة ﻣﻼﯾﯾن درھم ﺧﻔﺿﺗﮭﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ أﺑو ظﺑﻲ إﻟﻰ
ﺳﺗﺔ ﻣﻼﯾﯾن.

1

ﻓﻘد ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣرﯾض إﻟﻰ دم وھو ﺑﺻدد إﺟراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟراﺣﯾﺔ ،وھﻧﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب
اﻟﺗزام ﺑﺄن ﯾﺣﻘﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻻ وھﻲ ﻧﻘل اﻟدم اﻟﻧﻘﻲ ﻟﻠﻣرﯾض ،ﻓﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛون ﻣﺗﻔﻘﺎ ً ﻣﻊ ﻓﺻﯾﻠﺔ دﻣﮫ وأن
ﯾﻛون ﺧﺎﻟﯾﺎ ً ﻣن اﻷﻣراض ،وﻟﻌل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﺗﻛﺗﺳب أھﻣﯾﺗﮭﺎ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧظرا ً ﻟﻠﺧطورة اﻟﺗﻲ
ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﮫ اﻟدﻣﺎء اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻣن أﻣراض ،ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ھﻧﺎك ﺿﺣﺎﯾﺎ ﯾﻌدون
ﺑﺎﻵﻻف 2.وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﻣرﯾض ﻣﺣل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻣﺻﺎﺑﺎ ً ﺑﻣرض ﻣﻌﯾن ،ﻓﺈن اﻟﺷﻔﺎء ﻣن
ھذا اﻟﻣرض ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺿﻣن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم اﻟطﺑﯾب ﺑﺗﺣﻘﯾﻘﮭﺎ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم.

3

ﻓﺎﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺑل ﺑﺄﻻ ﯾﻧﻘل دم ﯾﺣوي
ﻓﯾروس ﻣﺛل ﻓﯾروس  Cاﻟﻣﺳﺑب ﻻﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد اﻟوﺑﺎﺋﻲ 4.ﻓﻣﺎ ﯾطﻠﺑﮫ اﻟﻣرﯾض ﻣن اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ھذا
اﻟﻧطﺎق ﻟﯾس ﺑذل ﺟﮭود ﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﺻﯾﻠﺔ دﻣﮫ أو ﺣﺻوﻟﮫ ﻋﻠﻰ دم ﺳﻠﯾم ،ﺑل ﯾطﻠب ﻣﻧﮫ ﺗﺣدﯾد ﻓﺻﯾﻠﺔ
 -1اﻧظر :اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﮭﻧﯾن ) .(2019اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ – اﻟﺟزء اﻷول )ص.(426 – 425 .
ﺑﯾروت :ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ .ﻧدوة ﺑﻌﻧوان ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺟﺎﺳم ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟم اﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ
.2000/4/4
 -2اﻧظر :أﺑو اﻟﻔﺗوح ،واﺋل ﻣﺣﻣود ) .(2009اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ص .(350 .اﻟﻣﻧﺻورة :دار
اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 -3اﻧظر :اﻟزﻋﺑﻲ ،ﻣﮭﻧد ﻧﺎﺻر .ﺳﻼﻣﺔ ،روﻻ ﻧﺎﺋل ) .(2014طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل وزرع اﻷﻋﺿﺎء
اﻟﺑﺷرﯾﺔ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻷردﻧﻲ" .ﻋﻠوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون .اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ) .(2)41 .ص.
(1434
 -4راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻋرﻓﮫ ،اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟوھﺎب ) .(2009اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب واﻟﺻﯾدﻟﻲ )ص– 90 .
 .(91اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻹﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
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دﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو دﻗﯾﻖ وأن ﯾﻘدم ﻟﮫ دﻣﺎ ً ﺧﺎﻟﯾﺎ ً ﻣن اﻟﻣﯾﻛروﺑﺎت واﻟﺟراﺛﯾم 1.وﻻ ﯾﻘﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗﺟﺎه اﻟﻣرﯾض وﺣﺳب ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺑرع أﯾﺿﺎً ،وذﻟك ﺑﺿﻣﺎن ﻋدم إﺻﺎﺑﺔ
اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﺄي أﻣراض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺑرﻋﮫ ﻛﺗﻠوث اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع.

2

ﻓﻠﺗﺣدﯾد ﻣﺿﻣون اﻻﻟﺗزام ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﻧظر أوﻻً إﻟﻰ ﻣﺎ ﻗرره اﻟﻘﺎﻧون ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن ،ﻓﺈذا ﻟم ﯾوﺟد
ﻧص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون ﻧﻠﺟﺄ إﻟﻰ إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن واﺿﺣﺔ أو ﻟم ﯾﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ
ﻧوع اﻻﻟﺗزام ﻓﻧﺗﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﺟراء ھذا اﻟﻌﻣل ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟﺷﺧص اﻟﻌﺎدي
ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣؤﻛد ﻛﺎن اﻟﺗزاﻣﺎ ً ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ؛ أﻣﺎ إن ﻛﺎن ﺗﺣﻘﻘﮭﺎ ﯾﻛﺗﻧﻔﮫ اﻟﺷك أو اﻻﺣﺗﻣﺎل ﻛﺎن
اﻟﺗزاﻣﺎ ً ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ.

3

وﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻘﮭﺎ ً وﻗﺿﺎء أن ﻣرﻛز ﺗﺣﻘﯾن اﻟدم أو ﺑﻧك ﻧﻘل اﻟدم أو ﻣﺧﺑر ﺗﺣﻠﯾل اﻟدم أو
اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺗﺧﺻص ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻠﺗزﻣﺎ ً ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ واﻟﻣرﯾض.

4

وﻣﻊ ﻓرض ھذا اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﯾﮭم إﻻ أﻧﮫ وﺑﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﻧﺣﮭم اﻟﺣﻖ ﺑدﻓﻊ ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧﮭم
وإﻋﻔﺎؤھم ﻣﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺛﺑﺎﺗﮭم ﻟﻠﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ.

5

اﻟﺧﻼﺻﺔ أن اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻟﮭﺎ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺣددة وھﻲ ﻣﻧﺢ اﻟﻣرﯾض دم
ﺳﻠﯾم وﻧﻘﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﯾﻛروﺑﺎت واﻟﻔﯾروﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﯾب اﻟﻣرﯾض أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ،أي
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﯾض ﻣن أﯾﺔ أﻣراض ﻗد ﺗﺻﯾب اﻟﻣرﯾض ﻓﻲ دﻣﮫ أﺛﻧﺎء ﺗواﺟده ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وأﺛﻧﺎء ﻋﻼﺟﮫ وﻻ ﺗﻛون ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣرﺿﮫ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮫ.
-1
-2
-3
-4
-5

اﻧظر :ﻣﺻري ،ﻋﺑداﻟﺻﺑور ﻋﺑد اﻟﻘوي ﻋﻠﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(66 .
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﻧﺻر ،ﻧﺻر اﻟدﯾن ) .(2015 – 2014اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
)ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺣﻣد دراﯾﺔ .أدرار ،اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ) .ص.(65 .
اﻧظر :ﺣﺳﯾن ،أﻧور ﯾوﺳف ) .(2014رﻛن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب )ص .(277 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻣﻧﺻورة :دار اﻟﻔﻛر
واﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
اﻧظر :ﺑن ﺻﻐﯾر ،ﻣراد ) .(2019اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑﺎء اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺷدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ .ﻣﺟﻠﺔ
اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة) .(77)33 .ص.(282 .
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺣﻧﺎ ،ﻣﻧﯾر رﯾﺎض ) .(2007اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء واﻟﺟراﺣﯾن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
واﻟﻣﺻري )ص .(216 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.
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اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث :أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم
ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ أو ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ "اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر" ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻓﺈن أرﻛﺎﻧﮭﺎ
واﺣدة إذ ﻻﺑد ﻣن ﺗواﻓر ﺛﻼث أرﻛﺎن ﻟﻘﯾﺎﻣﮭﺎ وھﻲ اﻟﺧطﺄ واﻟﺿرر وﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ
واﻟﺿرر 1،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺻورﺗﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ .إﻻ أﻧﮫ ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﯾﺗﺣﺗم ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻧظر ﻷرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻗﻠﯾﻼً ﻋن أﺻﻠﮭﺎ اﻟﻌﺎم وﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ
اﻟﺗوﺳﻊ أﺛﻧﺎء ذﻟك واﻟﺧروج ﻋن اﻟﻣﺄﻟوف ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ وﺿﻊ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم .وﻟﮭذا ﯾﺟب
اﻟﺗوﺿﯾﺢ أوﻻً ﻣن ھم اﻷطراف اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم وﻛﯾﻔﯾﺔ ارﺗﻛﺎﺑﮭم ﻟﻠﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﮫ ﻓﻲ )اﻟﻣطﻠب اﻷول اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ( ،وﺑﻌد وﻗوع اﻟﺧطﺄ ﻣن أﺣد
اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻼﺑد أن ﯾﻛون ھﻧﺎﻟك ﺿرر واﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠدم أو ورﺛﺗﮫ ﻓﻲ
ﺣﺎل وﻓﺎﺗﮫ وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﻣﺿرور ھو اﻟﻣﺗﺑرع ﻛذﻟك وھذا ﻣﺎ ﺳﻧراه ﻓﻲ )اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺿرر( ،وأﺧﯾرا ً ﯾﺟب أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗرﺑط اﻟﺧطﺄ اﻟواﻗﻊ ﻣن أﺣد أطراف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎب اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠدم أو اﻟﻣﺗﺑرع وأﯾﺿﺎ ً ﻣﺎ ھﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
أن ﺗﻧﻔﻲ ﺗﻠك اﻟراﺑطﺔ وذﻟك ﻓﻲ )اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ واﻧﺗﻔﺎؤھﺎ(.

اﻟﻣطﻠب اﻷول :اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم
ﻻ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ إﻻ إذا وﻗﻊ ﺧطﺄ طﺑﻲ ﺳواء ﻣن ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،أو
اﻟطﺑﯾب وﻣن ﯾﻌﻣﻠون ﺗﺣت إﺷراﻓﮫ .ﻓﻧﻘل دم ﻣﻠوث إﻟﻰ اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ دون ﻓﺣﺻﮫ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن
ﺧﻠوه ﻣن أي ﻣن أﻣراض اﻟدم ﺗﺻرف ﺧﺎطﺊ ﺻﺎدر ﻣن ﺷﺧص أو ﺟﮭﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﺗﻛون
ذو ﺧﺑرة ﻓﻧﯾﺔ وطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل ،وﯾﻌد ﺗﻘﺻﯾرا ً ﻣن أطراف ﻧﻘل اﻟدم وإﺧﻼﻻً ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﮭم اﺗﺟﺎه
اﻟﻣرﯾض؛ ﻓﺎﻷﺧﯾر ﯾﻌد ﺟﺎھﻼً ﺑﮭذه اﻷﻣور وﻟﯾس ﻟدﯾﮫ ﺧﻠﻔﯾﺔ طﺑﯾﺔ ﻓﮭو ﯾﻌﺗﻣد اﻋﺗﻣﺎدا ً ﻛﻠﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ

 -1اﻧظر :ﻋﺟﺎج ،طﻼل .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(141 .

31

ﻣﺷورة اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ وﻟدﯾﮫ ﺛﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﮭﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص وأﻧﮭﺎ ﺗﻘوم
ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﮫ .ﻓﻼ ﯾﺗﺻور وﻗوع ﻣﺛل ھذا اﻟﺧطﺄ ﻣن أﺣد ﻣﻧﮭم ﻓﮭذا ﻋﻣﻠﮭم وھذا
ﺗﺧﺻﺻﮭم وﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﺗﻠﻘوا ﺗدرﯾﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭذا اﻟﻣﺟﺎل وﺑﺎﺳﺗﺧدام أﺣدث اﻷﺟﮭزة واﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗم
ﺻﻧﻌﮭﺎ ﻟﺧدﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺗﻘﻠﯾل ﻧﺳﺑﺔ وﻗوع ﻣﺛل ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺧطﺎء إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻧﺳﺑﺔ
ﻣﻣﻛﻧﺔ ،ﺑل وھدﻓﮭم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸدوات واﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻرف ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺿﺧﻣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌدوﻣﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل.
وﻗد ظﮭرت ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﻠﺧطﺄ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم واﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ،ﻓﺎﻟﺧطﺄ :ﺿد
اﻟﺻواب ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ} :وﻟﯾس ﻋﻠﯾﻛم ﺟﻧﺎح ﻓﯾﻣﺎ أﺧطﺄﺗم ﺑﮫ{ 1،واﻟﺧطﺄ :ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻌﻣد ،واﻟﺧطﺄ :ﻣﺎ
ﺗﻌﻣد ،أي أن ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :أن ﯾرﯾد وﯾﻘﺻد أﻣراً ،ﻓﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣﺎ ﯾرﯾد .أﻣﺎ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺧطﺄ
ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح :ﻓﮭو ﻗرﯾب ﻣن اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻠﻐوي ،ﻗﺎل اﻟﺣﺎﻓظ اﺑن رﺣب – رﺣﻣﮫ ﷲ –  :اﻟﺧطﺄ ھو
أن ﯾﻘﺻد ﺑﻔﻌﻠﮫ ﺷﯾﺋﺎ ً ﻓﯾﺻﺎدف ﻓﻌﻠﮫ ﻏﯾر ﻣﺎ ﻗﺻده ،وﻗﺎل اﻟﺟرﺟﺎﻧﻲ :اﻟﺧطﺄ وھو ﻣﺎ ﻟﯾس ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﯾﮫ
ﻗﺻد ،وھﻧﺎك ﺗﻌرﯾﻔﺎت أﺧرى ﻗرﯾﺑﺔ ﻣﻣﺎ ذﻛر وﺣﺎﺻﻠﮭﺎ أن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح :ﻛل ﻣﺎ ﯾﺻدر
ﻋن اﻟﻣﻛﻠف ﻣن ﻗول أو ﻓﻌل ﺧﺎل ﻋن إرادﺗﮫ وﻏﯾر ﻣﻘﺗرن ﺑﻘﺻد ﻣﻧﮫ.

2

أﻣﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﺧطﺄ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻘد ﻋرﻓﮫ اﻟﺑﻌض ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻋﯾب ﯾﺷوب ﻣﺳﻠك اﻹﻧﺳﺎن،
ﻻ ﯾﺄﺗﯾﮫ رﺟل ﻋﺎﻗل ﻣﺗﺑﺻر أﺣﺎطﺗﮫ ظروف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت اﻟﻣﺳؤول ،أو
ھﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺷﺧص اﻟذي ارﺗﻛب ﻓﻌﻼً ﺳﺑب ﺑﮫ ﺿررا ً ﻟﻠﻐﯾر ،ﻓﺎﺳﺗوﺟب ھو ﻣؤاﺧذة اﻟﻘﺎﻧون إﯾﺎه ﻋﻠﻰ
ذﻟك ،وطﺑﻌﺎ ً اﻟﺷﺧص اﻟذي ارﺗﻛب ﻓﻌﻼً ﺳﺑب ﺑﮫ ﺿررا ً ﻟﻠﻐﯾر ،ﻓﺎﺳﺗوﺟب ھو ﻣؤاﺧذة اﻟﻘﺎﻧون إﯾﺎه
ﻋﻠﻰ ذﻟك ،وطﺑﻌﺎ ً ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺑﺧﺻوص اﻟﺧطﺄ ﺑﺻﯾﺎﻏﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛن ﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن أﻛﺛر

 -1ﺳورة اﻷﺣزاب ،اﻵﯾﺔ رﻗم .5
 -2اﻧظر :ﻣوﻗﻊ اﻟدرر اﻟﺳﻧﯾﺔ/https://dorar.net/aqadia/3481 ،اﻟﻣطﻠب-اﻷول-:ﺗﻌرﯾف-اﻟﺧطﺄ-ﻟﻐﺔ-واﺻطﻼﺣﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ
.2020/3/16
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اﻟﺗﻌﺎرﯾف دﻗﺔ ھو ﺗﻌرﯾف اﻟﺧطﺄ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻧﺣراف اﻟﺷﺧص ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺄﻟوف اﻟذي ﯾﺗطﻠﺑﮫ
اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ إدراﻛﮫ ﻟﻧﺗﺎﺋﺟﮫ.

1

وﺑﻌد ھذا اﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺑﺳﯾط ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺧطﺄ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ﻧﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﻔﮭوم اﻟﺧطﺄ
اﻟطﺑﻲ ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺻدور ﻗﺎﻧون ﺑﺧﺻوص اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات إﻻ أن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌرﯾﻔﺎ ً ﻟﻠﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ واﻛﺗﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  6ﺑذﻛر اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺧطﺄ ً طﺑﯾﺎ ً واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ] :اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ھو ﻣﺎ ﯾرﺗﻛﺑﮫ ﻣزاول اﻟﻣﮭﻧﺔ
ﻧﺗﯾﺟﺔ أي ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ -1 :ﺟﮭﻠﮫ ﺑﺎﻷﻣور اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻔﺗرض اﻹﻟﻣﺎم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﯾﻣﺎرس
اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻣن ذات درﺟﺗﮫ وﺗﺧﺻﺻﮫ -2 .ﻋدم اﺗﺑﺎﻋﮫ اﻷﺻول اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ-3 .
ﻋدم ﺑذل اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ -4 .اﻹھﻣﺎل وﻋدم اﺗﺑﺎﻋﮫ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر[ ،ﻓﺈذا ﺗواﻓرت أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ
ذﻛرت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻋﺗﺑر اﻟﺧطﺄ طﺑﯾﺎ ً ﺑﻐض اﻟﻧظر إن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ أم ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻓﻔﻲ
اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﻻ ﻓرق ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن ﻓﺎﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ واﺣد ﻓﻲ ﻛﻼھﻣﺎ.
واﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟم ﯾﺗﺟﺎھل ﺗﻌرﯾف اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﺣﺳب ﺑل
أﯾﺿﺎ ً ﻟم ﯾﻌرﻓﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  3ﻟﺳﻧﺔ  1987ﻛذﻟك ﻓﻘد اﻛﺗﻔﻰ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 38
اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑذﻛر ﺻوره ﻓﻘط 2،ﻛﺎﻵﺗﻲ ]وﯾﺗوﻓر اﻟﺧطﺄ إذا وﻗﻌت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹﺟراﻣﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺧطﺄ
اﻟﻔﺎﻋل ﺳواء أﻛﺎن اﻟﺧطﺄ إھﻣﺎﻻً أم ﻋدم اﻧﺗﺑﺎه أم ﻋدم اﺣﺗﯾﺎط أو طﯾﺷﺎ ً أو رﻋوﻧﺔ أم ﻋدم ﻣراﻋﺎة
اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﻠواﺋﺢ أو اﻷﻧظﻣﺔ أو اﻷواﻣر[ ،إﻻ أﻧﮫ ﺗوﺟد ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻋدﯾدة ﻟﻠﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ وﻣﻧﮭﺎ؛
ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﻠك اﻟطﺑﯾب ﻻ ﯾﻘﻊ ﻣن طﺑﯾب ﯾﻘظ ﻣن أوﺳط اﻷطﺑﺎء وﺟد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟظروف

 -1اﻧظر :ﻋﺑداﻟﻐﻧﻲ ،ﺧﻠود ھﺷﺎم ﺧﻠﯾل )ﻧوﻓﻣﺑر .(2017/اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟﺳﻧﺔ 2016
)ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .اﻟﻌﯾن ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة) .ص.(15 .
 -2اﻧظر :اﻟﺟﺳﻣﻲ ،ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ) .(2018اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﻓﻖ ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم  4ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ.
اﻟﻔﻛر اﻟﺷرطﻲ .اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷرطﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ،ﻣرﻛز ﺑﺣوث اﻟﺷرطﺔ) .(106)27 .ص.(40 .
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اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﺎﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺷﻛو ﻓﻲ ﺣﻘﮫ 1.وأﯾﺿﺎ ً ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ اﻧﺣراف اﻟطﺑﯾب
ﺑﺳﻠوﻛﮫ ﻋن اﻟﻘواﻋد واﻷﺻول اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﻣﺳﺗﻘرة 2.وﻋرﻓﮫ اﻟﻔﻘﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﺗﻌدي اﻟطﺑﯾب وإﺗﯾﺎﻧﮫ
ﻓﻌﻼً ﻏﯾر ﻣﺄﻟوف وﻣﺧﺎﻟف ﻟﻘواﻋد ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺧطﺄ ﻓﻧﯾﺎ ً أو ﻋﺎدﯾﺎ ً أو ﺟﺳﯾﻣﺎ ً أو ﯾﺳﯾرا ً
وأﻧﮫ ﯾﻘﯾم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺧطﺄ ﺛﺎﺑﺗﺎ ً ﺛﺑوﺗﺎ ً واﺿﺣﺎً.

3

واﻟﺧطﺄ ﻗد ﯾﻛون ﻋﻘدﯾﺎً ،وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ اﻟﻌﻘد أو اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذه.
أﻣﺎ اﻟﺧطﺄ اﻟﺗﻘﺻﯾري ﻓﻼ ﯾﻧﺷﺄ إﻻ ﺑﺗواﻓر رﻛﻧﯾن ،اﻟرﻛن اﻟﻣﺎدي وﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻻﻧﺣراف ﻋن اﻟﺳﻠوك
اﻟﻣﺄﻟوف ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻌﺎدي اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﮫ ،أﻣﺎ اﻟرﻛن اﻟﻣﻌﻧوي
ﻓﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻹدراك واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﺄل ﻋن اﻟﺧطﺄ إﻻ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻣﯾز.

4

ﻓﻣﺗﻰ اﺟﺗﻣﻊ اﻟرﻛﻧﺎن ﻗﺎم اﻟﺧطﺄ اﻟﺗﻘﺻﯾري اﻟذي ﻗد ﯾﺗﺧذ ﺻور ﻋدة ﻓﺈﻣﺎ ﯾﻛون ﻧﺎﺗﺟﺎ ً ﻋن ﻓﻌل
ﻋﻣدي أو ﻧﺎﺗﺞ ﻋن إھﻣﺎل أو رﻋوﻧﺔ أو ﻋدم ﺗﺑﺻر 5.ﻣﻊ اﻟﺗﺄﻛﯾد أن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  282ﻟم ﯾﺄﺧذ ﺑﺎﻟﺧطﺄ ﻛرﻛن ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ،وإﻧﻣﺎ ﺑﻣﻔﮭوم
اﻹﺿرار ﺗﺄﺛرا ً ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ.

6

ﻟﻛن ﻓﻲ ھذا اﻟﺑﺣث ﺳﯾﻛون ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد
أي ﺗﻌرﯾف ﻟﮭذا اﻟﻧوع ﻣن اﻷﺧطﺎء ،ﻓﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟدا ً ﺑﺳﺑب ﺗﺷﺎرك ﻋدة أطراف
ﻓﯾﮭﺎ .ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﻣن ﻗﺑل ﺟﮭﺔ واﺣد ﺑل ﻣن ﻋدة ﺟﮭﺎت ﻓﮭﻧﺎك ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم اﻟذي ﯾﺳﺗﻘﺑل
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اﻧظر :اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،طﮫ ﻋﺛﻣﺎن أﺑو ﺑﻛر .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(113 .
اﻧظر :اﻟزراع ،ﺳﺎﻣﻲ ھﺎرون ﺳﺎﻣﻲ ) .(2018ﻓﻛرة اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﮭﻧﻲ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻷرﺑﺎب اﻟﻣﮭن اﻟﺣرة "اﻟطﺑﯾب" )ص.
 .(103اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﺟﯾزة :ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
اﻧظر :ﻋﺑدﷲ ،ﺟﻼل ﺧﺿر ) .(2017اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب اﻟﺟراح اﺗﺟﺎه اﻟﻣرﯾض )ص .(86 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻋ ّﻣﺎن :دار اﻟﻣﻌﺗز ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
اﻧظر :زھدور ،ﻛوﺛر ) .(2013/2012اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻣﻘﺎرﻧﺎ ً )دﻛﺗوراة( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
وھران .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ) .ص.(258 .
اﻧظر :زھدور ،ﻛوﺛر .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ) .ص.(258 .
اﻧظر :زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ ) .(2002اﻟﻣﺻﺎدر ﻏﯾر اﻹرادﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
"اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر واﻟﻔﻌل اﻟﻧﺎﻓﻊ" )ص 83 .ف  .(47اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻌﯾن :ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
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اﻟﻣﺗﺑرع وﯾﻘوم ﺑﻔﺣص اﻟدم اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﮫ وﺣﻔظﮫ وﻓﻖ اﻷﺻول اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻹرﺳﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ﺣﺳب طﻠب وﺣﺎﺟﺔ ﻛل ﻣﻧﺷﺄة ﻋﻼﺟﯾﺔ .وﺑﻌدھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻘت
وﺣدات اﻟدم ﻓﮭﻲ أﯾﺿﺎ ً ﻣﺳؤوﻟﺔ وﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻠو اﻟدم ﻣن أي ﻣرض وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﺣﻔظﮫ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﺑﻘﻰ ﺻﺎﻟﺣﺎ ً ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل وﻗت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك .واﻟطرف اﻷﺧﯾر ھو
اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾض واﻟذي ﯾﺷﺧص ﺣﺎﻟﺗﮫ وﯾﺻدر أواﻣره ﻟﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﺑﺎﻟﻌﻼج وﻓﻘﺎ ً
ﻟذﻟك .ﻓﺟﻣﯾﻊ ﺗﻠك اﻷطراف ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺣﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض إذا ﻛﺎن
ھﻧﺎك ﺗﻠوث أو ﻣرض ﻓﻲ اﻟدم ﺑذاﺗﮫ أو ﺗﺿرر اﻟدم ﺑﺄﺣد إﺟراءات ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم أو ﺑﺄداة ﻣن
أدوات ﻧﻘل اﻟدم .وﻟﮭذا ﯾﺟب ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ إﻟﻰ ﺛﻼث أﻗﺳﺎم؛ اﻷول ﺧطﺄ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺧطﺄ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،واﻟﺛﺎﻟث ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ،ﻛﻣﺎ اﻵﺗﻲ.

اﻟﻔرع اﻷول :ﺧطﺄ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم
ﺗﺑدأ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻋﻧد ذھﺎب اﻟﻣﺗﺑرع إﻟﻰ أﺣد ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم
ﺑﺎﻟﺗﺑرع ،وﻋﻧدھﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺄﻛد أوﻻً ﻣن أن اﻟﻣﺗﺑرع ودﻣﮫ ﺻﺎﻟﺣﯾن ﻟﻠﺗﺑرع
ﻟﻠﺑدء ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﻛﺄن ﯾﻛون ﻛﺎﻣل اﻷھﻠﯾﺔ وأن ﺗﺑرﻋﮫ ﺑﺎﻟدم ﻛﺎن ﺑﻛﺎﻣل إرادﺗﮫ دون ﺿﻐط أو إﻛراه
وﻏﯾرھﺎ .وﺑﻌد إﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣرﻛز إﺗﺑﺎع اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وذﻟك
ﺑﻔﺣص وﺣدات اﻟدم اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﮭﺎ أوﻻً ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻠوھﺎ ﻣن أﻣراض اﻟدم ﻣﺛل اﻹﯾدز ،وﻋﻧد ﺻدور
اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺧﻠوھﺎ ﻣن اﻷﻣراض وﺑﺄﻧﮭﺎ ﺳﻠﯾﻣﺔ وﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﻣراض أو اﻟﻣﻠوﺛﺎت ﺗﺻﺑﺢ ﺟﺎھزة ﻟﻧﻘﻠﮭﺎ
ﻟﻠﻣرﯾض ﻋﻧد ﺣﺎﺟﺗﮫ ﻟﮫ وﯾﺗم ﺣﻔظ ھذه اﻟوﺣدات وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﮫ اﻟﺿواﺑط واﻷﻧظﻣﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﻖ
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﻔﺳد أو ﺗﺗﻠوث.
وﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم ھﯾﺋﺎت ﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون وأوﻛل إﻟﯾﮭﺎ ﻣﮭﻣﺔ ﺟﻣﻊ وﺣﻔظ اﻟدم ﻓﻲ ﺳﺑﯾل
ﺣﺻول اﻟﻣرﯾض ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ دم ﺳﻠﯾم ﺧﺎل ﻣن اﻟﻌﯾوب واﻷﻣراض ،وﻧظرا ً ﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟدم
اﻟﺑﺷري ﻓﺈن اﻟﻣﺻدر اﻟوﺣﯾد ﻟﻠدم اﻟذي ﺗﺳﺗﻘﺑﻠﮫ ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم وﺑﻧوك اﻟدم ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن
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وﺳﺣب اﻟدم ﻣﻧﮭم ،وھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺿﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدم .وﯾﺣﺗﺎج اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم إﻟﻰ
ﺗﺳﺧﯾر ﻋدد ﻣن اﻟﺧﺑرات اﻟﻣﺧﺑرﯾﺔ واﻟطﺑﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻠﻣﺔ ﺑﺂﻟﯾﺎت ﺳﺣب اﻟدم ﻣن اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن
وﺣﻔظﮫ وﺻرﻓﮫ ﻟﻠﻣرﺿﻰ أو ﻟﻠﺟﮭﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﻠﮫ ﻟﻠﻣرﺿﻰ ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻋﺎﻣﺔ أو
ﺧﺎﺻﺔ 1.وﻓﻲ ھذا اﻻﺗﺟﺎه ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺄن ))ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم ھﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗورﯾد
ﻣواد ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أي ﻋﯾب .وھﻲ ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺗﺣرر ﻣن ھذا اﻻﻟﺗزام ،وھو اﻟﺗزام ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ،
إﻻ إذا أﺛﺑﺗت اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﻻ ﯾد ﻟﮭﺎ ﻓﯾﮫ((.

2

ﻓﺎﻟﻣﺻدر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺣدات اﻟدم ھﻲ ﻣن ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم ،ﻟﮭذا ﻓﺈن
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت واﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﺗرددون داﺋﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣراﻛز ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ﻣن
وﺣدات اﻟدم وھﻛذا ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم واﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺷﺗراط
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر ،ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  254ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻠﻰ ] -1ﯾﺟوز
ﻟﻠﺷﺧص أن ﯾﺗﻌﺎﻗد ﺑﺎﺳﻣﮫ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق ﯾﺷﺗرطﮭﺎ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر إذا ﻛﺎن ﻟﮫ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻣﺻﻠﺣﺔ
ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺎدﯾﺔ أو أدﺑﯾﺔ -2 .وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ھذا اﻻﺷﺗراط أن ﯾﻛﺳب اﻟﻐﯾر ﺣﻘﺎ ً ﻣﺑﺎﺷرا ً ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﮭد
ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﺷﺗراط ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾطﺎﻟﺑﮫ ﺑوﻓﺎﺋﮫ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك وﯾﻛون ﻟﮭذا اﻟﻣﺗﻌﮭد أن
ﯾﺗﻣﺳك ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ ﺑﺎﻟدﻓوع اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﻋن اﻟﻌﻘد -3 .وﯾﺟوز أﯾﺿﺎ ً ﻟﻠﻣﺷﺗرط أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ
اﺷﺗرط ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ إﻻ إذا ﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﻌﻘد أن اﻟﻣﻧﺗﻔﻊ وﺣده ھو ﺻﺎﺣب اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ذﻟك[.

3

ﻓﻣن ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻟﯾس اﻟﻣرﯾض وإﻧﻣﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻼج ﻓﯾﮭﺎ أو
اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺟﮫ ﻓﺄﺣد ﻣﻧﮭﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻟﺗزوﯾده ﺑﺎﻟوﺣدات
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻣرﯾض ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻼﺟﮫ ،أي أﻧﮭم ﯾﺗﻌﺎﻗدون ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر وھو اﻟﻣرﯾض.
 -1اﻧظر :ﯾﻣﯾﻧﺔ ،ﺑراﺑﺢ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(149 .
2- V – J Penneau Repertoire de droit civil Art. prècit N° 449 .
ﺗﻣﯾﯾز ﻓرﻧﺳﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ /12ﻧﯾﺳﺎن 1995/ﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻟدى :اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﮭﻧﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.
 .(316ﻧدوة ﺑﻌﻧوان اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﻓﻖ ﻗﺎﻧون  22ﺷﺑﺎط  " 1994ﻗﺎﻧون اﻵداب اﻟطﺑﯾﺔ " ﻟﻠدﻛﺗور ﺳﺎﻣﻲ ﺑدﯾﻊ ﻣﻧﺻور.
 -3راﺟﻊ :ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻌراﻗﻲ اﻟﻣﺎدة  .152واﻟﻣﺎدة  154ﻣن ﻣدﻧﻲ ﻣﺻري .واﻟﻣﺎدة  210ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
اﻷردﻧﻲ.

36

وﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم ھﻲ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﻋداد وﺗﺟﮭﯾز اﻟدم دون ﻏﯾرھﺎ ﻣن
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺳﻠﯾم ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﮫ اﻟدم ،وھذا
اﻷﻣر ھو ﻣﺎ أظﮭر ھذه اﻟﻣراﻛز ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ اﻟﻣورد اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠدم ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺊ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ
إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻣﺗﺧﺻص ﻟﻧﻘل اﻟدم وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ذﻟك اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم دم ﺳﻠﯾم ﺧﺎل ﻣن
اﻟﺟراﺛﯾم.

1

ﻓﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﺗزوﯾدھم ﺑوﺣدات دم ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﺗﺑرع ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن أي أﻣراض أو
ﺷواﺋب ﻗد ﺗﺳﺑب ﺿررا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أو ﻗد ﺗودي ﺑﺣﯾﺎﺗﮫ ،أي ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ وﻟﯾس ﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ .ﻓﺎﻟﻣرﻛز ﻣﻠزم ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻷطﺑﺎء
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ وﺣدات دم ﺳﻠﯾﻣﺔ وﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدث اﻟﻌﻛس وﻗدم وﺣدات ﻣﻠوﺛﺔ ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳؤوﻻً ﻋﻣﺎ وﻗﻊ
ﻣن أﺿرار ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض ،ﻓﺗﻘﺻﯾره ﺑﺄداء واﺟﺑﮫ وھو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻔﺣوﺻﺎت واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻼزﻣﺔ
ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻷﺟﮭزة واﻷدوات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣدى ﺳﻼﻣﺔ اﻟدم اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﮫ؛ ﻓﻔﻲ ﺑﻌض
اﻷﺣﯾﺎن اﻟﻣﺗﺑرع ﻻ ﯾﻣﻠك ﻓﻛرة أﻧﮫ ﻣﺻﺎب ﺑﺄﺣد ﺗﻠك اﻷﻣراض واﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟرﯾﮭﺎ اﻟﻣراﻛز
ﺑﻌد اﻟﺗﺑرع ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ وﺗﺣد ﻣن اﻧﺗﺷﺎرھﺎ إذا ﻏﻔل ﻋﻧﮭﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻟﮭﺎ ﻋن طرﯾﻖ
اﻟﺗﺑرع.

2

وﯾﻌد ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﺻﺎﻧﻊ اﻟذي ﯾﻌﻠم أو ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﻌﻠم ﺑﻌﯾوب
اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﺳﻲء اﻟﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺷﺗري ،وﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ
ﺗﺣدث ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺑﯾﻊ.

3

 -1اﻧظر :اﻟﻣﻌﻣوري ،أﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ .ﺷوﯾﻊ ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﺎوي .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(187 .
 -14] -2ﺑﻌد ﺳﺣب اﻟدم ﻣن اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن ﺗﻧﻘل اﻟوﺣدات اﻟدﻣوﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﻣﺧﺗﺑر ﻓﻲ ﻧﻔس ﻣرﻛز اﻟدم اﻟﻣرﻛزي ﺑﻐرض إﺟراء
اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل ﺻرﻓﮭﺎ ﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟدوﻟﺔ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣراﻛز اﻟدم اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗرﺳل اﻟوﺣدات اﻟدﻣوﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺳم اﻟﻣﺧﺗﺑرات
ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟﻠﺣﻔظ وﻹﺟراء اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ إن ﺗوﻓرت .وأن ﺗرﺳل اﻟﻌﯾﻧﺎت ﻟﮭذه اﻟوﺣدات اﻟدﻣوﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟدم اﻟﻣرﻛزي
وﻹﺟراء اﻟﻼزم ﺣﺳب اﻟﻧظم[ .راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﺑﺎب اﻷول اﻟﻧظم اﻹدارﯾﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻛز ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﻔﺻل اﻷول ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم.
 -3اﻧظر :اﻟزﻗود ،أﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ) .(2007ﺗﻌوﯾض ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣرض اﻹﯾدز واﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد اﻟوﺑﺎﺋﻲ ﺑﺳﺑب ﻧﻘل اﻟدم اﻟﻣﻠوث )ص.(60 .
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة.
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ھﻧﺎك ﻋدة آراء ﺣول إذا ﻛﺎﻧت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ أم ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ،ﻓﻠو
ﻧظرﻧﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﻋﻼﻗﺔ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟطﺑﯾب ﻓﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧﮭم ھﻲ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ؛ ﻓﻼﺑد ﻣن وﺟود ﻋﻘد ﺑﯾﻧﮭم ﻟﺗزوﯾدھم ﺑوﺣدات اﻟدم اﻟﻣطﻠوﺑﺔ .أﻣﺎ ﻟو ﻧظرﻧﺎ ﻣن
ﺟﺎﻧب ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم واﻟﻣرﯾض ﻓﺗﻛون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﺑﺣﻛم أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد ﻋﻘد ﺑﯾن اﻟﻣرﯾض
وﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻣن أﺟل ﺗزوﯾده ﺑﺎﻟدم.
ﻓﻔﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻟﻠﻣرﯾض أن ﯾﻘﯾم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟدم اﻟﻣﻠوث ﻋﻠﻰ طﺑﯾﺑﮫ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ،وذﻟك
أن ھذا اﻟطﺑﯾب ھو اﻟﻣﻠزم ﺑﺄن ﯾﻧﻘل ﻟﻠﻣرﯾض دﻣﺎ ً ﯾﺗﻔﻖ ﻣﻊ ﻓﺻﯾﻠﺗﮫ وﺧﺎﻟﯾﺎ ً ﻣن اﻟﺗﻠوث.

1

أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﻓﺈن اﻟﻣرﯾض ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ أن ﯾرﺟﻊ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم
وذﻟك ﻻﻧﺗﻔﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ؛ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﺟوﻋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراط
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﻣرﻛز واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟطﺑﯾب ،ﻟﻛن ھذا ﻻ
ﯾﻣﻧﻊ أن ﯾرﺟﻊ أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم طﺑﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟب ﻋﻠﯾﮫ إﻗﺎﻣﺔ
اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺧطﺋﮫ.

2

ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ أو ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ،ﻟﻛن
اﻷﻣر اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ أن ﻣﺎ ﯾرﺑط ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ أو اﻟطﺑﯾب ھو اﻻﺷﺗراط
ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر "اﻟﻣرﯾض" ﻛﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎً .ﻟﮭذا ﯾﺣﻖ ﻟﻸﺧﯾر اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻓﻲ ﺣﺎل
وﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﺿرر ﺑﺳﺑب اﻟدم اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﮫ ،ﻓﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺧﻠو وﺣدات اﻟدم ﻣن
اﻷﻣراض أو اﻟﻌﯾوب اﻟﺗﻲ ﻣﻣﻛن أن ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣرض أو وﻓﺎة اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أو ﺟﻌل ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ أﺳوء.
ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟذﻟك ذھﺑت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ﻋﺎم  1954وأﺟﺎزت ﻟﻠﻣرﯾض
ﺑﺎﻟرﺟوع ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟذي ﻗدم إﻟﯾﮫ دﻣﺎ ً ﻣﻠوﺛﺎ ً ﺑﺟرﺛوﻣﺔ ﻣرض اﻧﺗﻘل إﻟﯾﮫ ﺑﺎﻟدﻋوى
 -1اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(142 .
 -2اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ) .ص.(142 .
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اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺷﺗراط ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر 1.وأﯾﺿﺎ ً ھذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﮫ ذات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
 1999/11/4ﻓﻔﻲ واﻗﻌﺔ اﻟدﻋوى ،أﺻﯾب ﻣرﯾض اﺣﺗﺎﺟت ﺣﺎﻟﺗﮫ إﻟﻰ ﻧﻘل اﻟدم ،إﻻ أﻧﮫ أﺻﯾب
ﺑﻔﯾروس اﻹﯾدز ،ﺑﺳﺑب اﻟدم اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﮫ ،وﻓﻲ اﻟﺣﻛم أﺧذت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻔﻛرة اﻻﺷﺗراط ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
اﻟﻐﯾر ،ﻓﻘﺿت ﺑﺄن اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻟﺞ ﻓﯾﮫ اﻟﻣرﯾض وﺑﯾن ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم
ھو ﻋﻘد ﺗورﯾد اﻟدم.

2

وﻗد أﺧذ اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻘرﯾﻧﺔ اﻓﺗراض ﺧطﺄ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺿرور ﻓﻲ
اﻟﺗﺷرﯾﻊ رﻗم  1406 – 91ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ  1991اﻟذي أﻧﺷﺄ ﺑﮫ اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺎص ﺑﺗﻌوﯾض
اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض اﻹﯾدز ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﺣﯾث اﻛﺗﻔﻰ ھذا اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻣن
اﻟﻣﺿرور ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﯾروس اﻹﯾدز ﻣن اﻟدم اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﮫ ﻟﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻼزم ﻣن
اﻟﺻﻧدوق.

3

وﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺧﻠو اﻟدم اﻟﻣﺗﺑرع ﻣن اﻷﻣراض واﻟﻌﯾوب،
ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أﯾﺿﺎ ً ﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑرع .إذ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز أن ﯾﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑرع
ﺑﮭﺎ ﻣن اﻟدم ﺗﺄﺛﯾرا ً ﺿﺎرا ً ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺗﺑرع ،ﻓﺈذا أﺻﯾب اﻟﻣﺗﺑرع ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺧذ ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟدم
ﺑﮭﺑوط أو ﺑﻐﯾﺑوﺑﺔ أو ﺑﺄي ﻧوع ﻣن اﻷﺿرار ﯾﻛون اﻟﻣرﻛز ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺗﻌوﯾض ذﻟك ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟﻼﻟﺗزام
ﺑﺿﻣﺎن اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن .وﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﻧﻔﻲ
ﻗرﯾﻧﺔ اﻓﺗراض اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﺎﻻدﻋﺎء ﺑوﺟود ﻋﺎدة ﺟرت ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﺣص واﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻧﻘول ﻣﻧﮫ اﻟدم ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻠوه ﻣن اﻷﻣراض إﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎﻋدة.

4

 -1اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ )ص.(143 .
2- Jurisprudence sommaires et decision gazette du palais dimanche 17 aumard, 19
December 2000, p38 .
ﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻟدى :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ )ص.(143 .
 -3اﻧظر :ﺑن ھﺎدي ،ﯾﺎﺳﯾن ) .(2016/2015اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم )ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس
ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ) .ص.(51 – 50 .
 -4اﻧظر :ﺑن ھﺎدي ،ﯾﺎﺳﯾن .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ) .ص.(51 .
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ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم ھﻲ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺈﻋداد وﺗﺟﮭﯾز اﻟدم دون ﻏﯾرھﺎ ﻣن
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﮭﺎ اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺳﻠﯾم ھذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣرﯾض
اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﮫ اﻟدم وذﻟك ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ،وھذا اﻷﻣر ھو ﻣﺎ أظﮭر ھذه اﻟﻣراﻛز ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ
اﻟﻣورد اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠدم ،وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻠﺟﺊ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻣﺗﺧﺻص ﻟﻧﻘل اﻟدم وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ
اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ذﻟك اﻟﻣرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم دم ﺳﻠﯾم ﺧﺎل ﻣن اﻟﺟراﺛﯾم.
ﻓﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ أن ھﻧﺎك ﻋدة ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻟﻸﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻘﻊ ﻣن ﻗﺑل ﻣراﻛز
ﻧﻘل اﻟدم .وﯾﻛون ذﻟك إﻣﺎ ﻋن طرﯾﻖ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع ،أو ﻋن طرﯾﻖ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗورﯾد.
أوﻻ :ﺧطﺄ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع
أ -ﻋدم إﺟراء ﻓﺣص ﻟﻠﻣﺗﺑرع :ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣوظﻔﻲ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻋﻧد ﺣﺿور أﺣد
اﻟﻣﺗﺑرﻋﯾن ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺈﺟراءات اﻟﺗﺑرع اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺗﺑرع اﻟﺻﺣﯾﺔ وأﻧﮫ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ أن
ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺑرع ﺑدﻣﮫ ﺻﺣﯾﺎ ً وﻧﻔﺳﯾﺎً -7] .اﻟﻛﺷف اﻹﻛﻠﯾﻧﯾﻛﻲ ﯾﻛون ﺑﻘﯾﺎس اﻟﺿﻐط واﻟﻧﺑض ﻣﻊ
إﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﺻورة ﻣﻧﻔردة وﻟﻼﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﺑرع ﻣﺛﻠﻣﺎ دوﻧت ﺑﺎﺳﺗﻣﺎرة اﻟﺗﺑرع[ .... -8] 1،وﻣن ﺛم ﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣﺗﺑرع
ﻧﻔﺳﯾﺎ ً وﻋﻣﻠﯾﺎ ً ﺗﻣﮭﯾدا ً ﻟﺳﺣب اﻟدم ﻣﻧﮫ  2.[....ﻓﺄول ﺧطوة ھﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻠو اﻟﻣﺗﺑرع ﻣن أي أﻣراض ﺗﻧﻘل ﺑﺎﻟدم وﻻ ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣوظف ﺑﺳؤاﻟﮫ ﻓﻘد ﯾﻛون
اﻟﻣﺗﺑرع ﺟﺎھﻼً ﻟﺣﻣﻠﮫ أﯾﺎ ً ﻣن ھذه اﻷﻣراض ﻓﺑﻌﺿﮭﺎ ﺗﺳﺗﻐرق ﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﺗظﮭر
اﻷﻋراض وﺑﮭذا ﯾﻛون ﻗد ﻧﻘل ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﺷﺧﺎص دون ﻋﻠﻣﮫ ﻋن طرﯾﻖ ﺗﺑرﻋﮫ ،ﻟﻛن ﻣﻊ
اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧب ﺣدوث ھذه اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ.
 -1راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﺑﺎب اﻷول اﻟﻧظم اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻛز
ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﻔﺻل اﻷول ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم.
 -2راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﺑﺎب اﻷول اﻟﻧظم اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻛز
ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﻔﺻل اﻷول ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم.
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وأﯾﺿﺎ ً اﻟﺗﺄﻛد أن اﻟﻣﺗﺑرع ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز ﻋدد اﻟﻣرات اﻟﻣﺳﻣوح ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺑرع وھﻲ أرﺑﻊ ﻣرات
ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ ،واﻟﻣدة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑرع ﻋن اﻷﺧرى وھﻲ ﺛﻼث أﺷﮭر 1.وﻻ ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﻠﻣﺗﺑرع إﺛﺑﺎت أن اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﺧطﺄ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ،ﻓﺑﻣﺟرد وﻗوﻋﮫ
ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺧطﺄ ﻣﻔﺗرﺿﺎ ً وﺗﻧﺷﺄ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
ب -إﺧﻼل ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧزع اﻟدم :ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻻﻟﺗزام ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻣﺣددة ﻟﺳﺣب اﻟدم ﻣن اﻟﻣﺗﺑرع وﻋﻠﯾﮫ
أﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ھذه اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟظروف ،ﻷﻧﮫ ﺑﺗﺟﺎوزھﺎ ﺳﯾﻠﺣﻖ ﺿرر ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻣﺗﺑرع
وھذا اﻷﻣر ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت ﻓﺋﺔ دﻣﮫ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻧﺎدرة ﻣﺛل ،AB-
ﻓﮭذا ﻻ ﯾﻌطﻲ اﻟﺣﻖ ﻟﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﺑﺳﺣب اﻟدم ﻛﻣﺎ ﯾرﯾد أو ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗﺎج .ﻓﻘرار ﻣﺟﻠس
اﻟوزراء رﻗم  28اﻟﻣذﻛور ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻧص ﻋﻠﻰ ] .... - 8وﺗﻛون اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﺗﻘدر ﺑﺣواﻟﻲ
 450 – 400ﻣل[.

2

وﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﺣب اﻟدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﺧذ اﻟﻣﺗﺑرع ﻗﺳط ﻣن اﻟراﺣﺔ
ﺣﺗﻰ ﺗﻌود ﻗوﺗﮫ وﯾﺳﺗﻌﯾد ﺗوازﻧﮫ ﺑﻌد ﺗﺑرﻋﮫ ،وﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻣﻧﻌﮫ ﻣن ﻣﻐﺎدرة اﻟﻣرﻛز ﻓورا ً
وإﻋطﺎﺋﮫ ﺑﻌض اﻟﻣﻐذﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠوﻛوز واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ اﺳﺗرداد ﺷﻲء
ﻣن ﻗوﺗﮫ .ﻛﻣﺎ ھو ﻣﻧﺻوص ﺑﺎﻟﻘرار اﻟﺳﺎﺑﻖ ] – 12ﯾﻌطﻲ اﻟﻣﺗﺑرع راﺣﺔ ﻟﻣدة ﻣن – 5
 10دﻗﺎﺋﻖ ﺑﻌد ﺳﺣب اﻟدم ﻣﻧﮫ وﯾطﻠب ﻣﻧﮫ اﻻﻧﺗظﺎر ﻟﺗﻧﺎول ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟﻣﺣﺗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﺟﻠوﻛوز .وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻧﻲ أن ﯾﺿﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑرع ﻗﺑل ﻣﻐﺎدرﺗﮫ ﻣرﻛز اﻟدم وﺑﺳؤاﻟﮫ ﻋن أي
ﺷﻌور ﻣﺛل ﻋدم اﻟﺗوازن أو اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻟﻘﻲء أو اﻟﻐﺛﯾﺎن ،ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻼﺻﻖ اﻟطﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﯾد
 -4] -1اﻻﺳﺗﻌﻼم ﻋن اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﺄﻧظﻣﺔ اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ أو ﻣن اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم إذا ﻛﺎن اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ ﻏﯾر ﻣﺗوﻓر
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺗﺑرع ﻣن ﺣﯾث ﻋدد ﻣرات اﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾزﯾد ﻋدد ﻣرات اﻟﺗﺑرع ﻋن  4ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ وﺑﯾن ﻛل
ﻣدة وأﺧرى  3ﺷﮭور وﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺗﺑرع وﻟﺗﺟﻧب ﺳﺣب اﻟدم ﻣن ﻣﺗﺑرﻋﯾن ﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺄﻣراض أو ﻟﺗﺟﻧب ﺳﺣب
اﻟدم ﻣن ﻣﺗﺑرع ﺗﺑرع ﺧﻼل ﻓﺗرة أﻗل ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣدودة ﻟﻠﺗﺑرع وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﮭﻣﺔ[ .راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم
 28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﺑﺎب اﻷول اﻟﻧظم اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻛز ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم.
 -2راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﺑﺎب اﻷول اﻟﻧظم اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻛز
ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﻔﺻل اﻷول ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم.
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اﻟﻣﺗﺑرع ﺟﮭﺔ وﺧز اﻹﺑرة ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﺣب وﻗﺑل ﺧروﺟﮫ ﻣن ﺻﺎﻟﺔ أو ﻏرﻓﺔ
ﺳﺣب اﻟدم[.

1

ت -إﺧﻼل ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾﺑﺎت واﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ :ﻋﻠﻰ اﻷدوات واﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺳﺣب اﻟدم أن ﺗﻛون ﻣﻌﻘﻣﺔ وﻧظﯾﻔﺔ وﻓﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ،ﻓﺄﺻﻐر
ﺧطﺄ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﺑرع وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﺻل إﻟﻰ اﻟﻣوت .ﻟﮭذا ﯾﺟب
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺷﻛل دوري ﻣن أن اﻷدوات واﻷﺟﮭزة ﻻ ﯾوﺟد ﺑﮭﺎ أي
ﺗﻠوث أو ﺧﻠل ﺣﺗﻰ ﺗﻌطﻲ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ وﺑﻌﯾدة ﻋن اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺧطﺄ
ﺑﺄﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن.
وﻗد أﻟزم ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ﻋﻠﻰ ذﻟك ] – 18ﯾﻌﺗﻣد ﻧظﺎم ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟرﺑﻊ اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟدم وﻟﺿﻣﺎن ﺳﯾر ﻋﻣل ھذه اﻟﻣﻌدات ﺑﺻورة ﻣﻣﺗﺎزة
وﻟﺗﻔﺎدي اﻷﺧطﺎء واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻛون ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻓﻲ ﻣراﻛز اﻟدم وھذا اﻟﻧظﺎم ﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ
ﯾﺳﻣﻰ  – 4] 2،[PREVENTIVE MAINTENANCEﻣراﻗﺑﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌدات اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن
ﺣﯾث درﺟﺎت اﻟﺑرودة واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺿﺑﯾط واﻟﺗﻧظﯾف اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﮭذه اﻟﻣﻌدات
ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة[.

3

ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﺧطﺄ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗورﯾد اﻟدم
أ -ﺧطﺄ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟدم :ﺑﻌد ﺳﺣب اﻟدم ﻣن اﻟﻣﺗﺑرع وﻗﺑل ﺻرﻓﮫ
ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺎﻧت أم ﺧﺎﺻﺔ ،ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤول أﺧذ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟدم
اﻟﻣﺳﺣوب وإﺟراء اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻛﺷف إذا ﻛﺎﻧت وﺣدات اﻟدم اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ ﺗﺣﺗوي
 -1راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﺑﺎب اﻷول اﻟﻧظم اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻛز
ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﻔﺻل اﻷول ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم.
 -2راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
 -3راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ -3 ،ﺗﺧزﯾن اﻟدم وﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺛﻼﺟﺎت
واﻟﻣﺟﻣدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك.
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ﻋﻠﻰ أﯾﺎ ً ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻋﻧد ﻧﻘل اﻟدم إﻟﯾﮫ .ﻟذﻟك
وﻗﺑل ﺻرف اﻟدم اﻟﻣﺳﺣوب ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻠوه ﻣن اﻟﻣﻠوﺛﺎت واﻷﻣراض وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء
ﺑﻘرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء ] -4ﺗﻠﺗزم ﺑﻧوك اﻟدم ﺑﺳﯾﺎﺳﺔ ﻋدم ﺻرف اﻟدم وﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ ﺑدون إﺟراء
ﻓﺣوص اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻣن ﻗﺑل وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﻌدم ﺻرف وﺣدات
ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻛرﯾﺎت اﻟدم اﻟﺣﻣراء )اﻟدم اﻟﻛﺎﻣل ،اﻟﻛرﯾﺎت اﻟﺣﻣراء اﻟﻣرﻛزة ،ﻣرﻛزات
اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺑﯾﺿﺎء( إﻻ ﺑﻌد إﺟراء ﻓﺣوص اﻟﻔﺻﻠﯾﺔ واﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ[ – 5] 1،ﺗﻠﺗزم ﺑﻧوك اﻟدم
)اﻟﻔرﻋﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت( ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد إﺟراء ﻓﺣص اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ) 30 – 20دﻗﯾﻘﺔ(
ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺈﺟراء ﻓﺣص اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ
اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ وإﺑﻼغ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ھذه اﻟﻔﺣوص ﻓور ﺗوﻓرھﺎ[.

2

وﻻﺑد ﻣن ﺗﺧزﯾن وﺣدات اﻟدم اﻟﻣﺳﺣوﺑﺔ وﻓﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﻼﻣﺗﮭﺎ ﻣن اﻟﺗﻠوث أو اﻟﻔﺳﺎد ﻣن ﺳوء اﻟﺗﺧزﯾن ،وأﻻ ﯾوﺟد أي ﻋطل أو ﺧﻠل ﻓﯾﮭﺎ ﻗد ﯾؤدي
إﻟﻰ ﻓﺳﺎد ﺗﻠك اﻟوﺣدات وذﻟك ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻛﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ ً واﻟﻣراﻗﺑﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻣرة ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺣﻔظ اﻟدم ﻓﯾﮭﺎ.

3

ب -ﺗورﯾد دم ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻖ ﻟﻔﺻﯾﻠﺔ دم اﻟﻣرﯾض :ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد ﻓﺻﯾﻠﺔ اﻟدم وﻋﺎﻣل رﯾﺳﯾس

4

اﻟﻣﺗﺑرع ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﯾﻘوم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم .ﻻ ﯾﺟوز اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
 -1راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺗوﻓﯾر اﻟﺳﻼﻣﺔ ﻟﻠﻣرﯾض ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟدم ،اﻟﻔﺻل
اﻷول :ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﻧوك اﻟدم.
 -2راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ.
 -3ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﺑﻧوك اﻟدم أو ﻣراﻛز ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟدم أن ﺗﮭﯾﺊ أﻣﺎﻛن ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺧزﯾن اﻟدم وﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ ﺑﮭدف ﺣﻔظﮭﺎ ﺑﺻورة ﺻﺣﯾﺣﺔ ،ﻛﻣﺎ
ﯾﺟب ﺗﺣدﯾد اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺻرح ﻟﮭم ﺑﺎﻟوﺻول إﻟﻰ ھذه اﻷﻣﺎﻛن واﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺣﺗوﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳؤول ﺑﻧك اﻟدم .راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس
اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
 -4ھو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺑروﺗﯾن وراﺛﻲ ﻣوﺟود ﻋﻠﻰ ﺳطﺢ ﻛرات اﻟدم اﻟﺣﻣراء ،وﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺣﺗوي دم اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺑروﺗﯾن؛ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺻﻧف
ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣوﺟب ﻋﺎﻣل رﯾﺳس ،أﻣﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻐﯾب ھذا اﻟﺑروﺗﯾن ﻣن اﻟدم؛ ﯾﺻﻧف اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺳﺎﻟب ﻋﺎﻣل رﯾﺳس .ﻣﻘﺎل ﻣﺄﺧوذ
ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﺳﺎل ﻣﻧﺷور ﺑﺗﺎرﯾﺦ  / 8ﻓﺑراﯾر  ،https://www.almrsal.com/post/892137 ،2020 /ﺑﺗﺎرﯾﺦ
.2020/6/25
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ﻟﻠﻣﺗﺑرع ﻓﻲ ھذا اﻟﺧﺻوص 1.ﻓﯾﻌﺗﺑر ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻣﺧﻼً وﻣﮭﻣﻼً ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﻋﻧد ﺗﺟﺎھل ھذا
اﻟﻔﺣص أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺧﺎطﺋﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ إظﮭﺎر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻐﺎﯾرة ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ،واﻟﻣؤﻛد أن ھذا
اﻟﻔﺣص ﻟﯾس ﻓﻘط ﻟدم اﻟﻣﺗﺑرع ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﻘﺎم ﻧﻔس اﻟﻔﺣص ﻟﻠﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻟﻠدم واﻟﺗﺄﻛد ﻣن
ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻓﺻﻠﺗﻲ اﻟدم وإﻻ ﻻ ﯾﺟوز ﻣﻧﺢ اﻟﻣرﯾض أي ﻣن وﺣدات اﻟدم ﺣﺗﻰ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻗد ﺗودي ﺑﺣﯾﺎﺗﮫ.
ﻓﻌﻧد ﺣدوث أﯾﺎ ً ﻣن ھذه اﻷﺧطﺎء ﻣن ﻗﺑل ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم وﻣوظﻔﯾﮭﺎ اﻟﻣدرﺑﯾن ﻓﺈن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ وﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺗﺑرع اﻟﻣﺗﺿرر ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﮭم ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻘﺻﯾر واﻹھﻣﺎل ،ﻓﻛﻣﺎ ﯾﺟب
ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣرﯾض ،ﻓﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﻛذﻟك اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺗﺑرع ﺑﺷﻛل ﻣﺗﺳﺎوي دون
ﺗﻘدﯾم أﺣدھﻣﺎ ﻋن اﻵﺧر ﻓﻛﻼھﻣﺎ ﻟﮭﻣﺎ ﻧﻔس اﻷھﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﮭم وﺳﻼﻣﺗﮭم اﻟﺟﺳدﯾﺔ.
ﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣر أن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر ﺑﯾن ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم واﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ أو اﻟطﺑﯾب ،ﻓﺎﻷﺧﯾر ﯾﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣرﻛز ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن وﺣدات اﻟدم
وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﮫ ﻹﻛﻣﺎل ﻋﻼج اﻟﻣرﯾض ،وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﻛز ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﺑﻣﻧﺢ دم ﺧﺎﻟﻲ ﻣن
اﻟﻔﯾروﺳﺎت وأﻣراض اﻟدم وﻓﻖ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ؛ وإﻻ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز
ﻧﻘل اﻟدم ﻷن ﺑﯾﻧﮭم ﻋﻘد وﻗد أﺧل ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﺑﮭذا اﻟﻌﻘد ﻋﻧد ﻣﻧﺣﮭم دم ﻣﻠوث دون أن ﯾﻘوم
ﺑﻔﺣﺻﮫ وﺗﺧزﯾﻧﮫ وﺣﻔظﮫ وﻓﻖ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ھذا اﻻﺧﺗﺻﺎص وﻓﻖ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﯾﻧﮭم .وﻛذﻟك اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﺿرر ﯾﺣﻖ ﻟﮫ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ،ﻓﺎﻟﺗﻌﺎﻗد ﺑﯾن
ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر وھو اﻟﻣرﯾض ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺗﺣﻘﻖ ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣرﯾض ﻣن ذﻟك
وأﺻﺎﺑﮫ ﺿرر ﻣن اﻟدم اﻟذي ﺗﻠﻘﺎه ﻓﯾﺣﻖ ﻟﮫ ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣرﻛز ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض وﻓﻖ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﻧﺷﺄت ﺑﯾﻧﮭم ﺑﺳﺑب ﺗﻌﺎﻗد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﻊ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم وھذا اﻟﻌﻘد أﺳﺎﺳﮫ
اﻻﺷﺗراط ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر أي اﻟﻣرﯾض.
 -1راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ ،اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث :أﺳس اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟدم
وﻣﻛوﻧﺎﺗﮫ.
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺧطﺄ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟدم
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ھﻲ أﺷﺧﺎص ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وھﻲ ﺗﻣﺛل
ﻛل ﻣﻛﺎن أﻋد ﻟﻠﻌﻼج أو اﻟﺗﻣرﯾض أو اﻟﻛﺷف ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺿﻰ أو إﯾواﺋﮭم ،وﯾﻧدرج ﺗﺣت ﻣﻔﮭوم
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء .واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻣﻔﮭوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ "اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم" ،ﯾﻧدرج ﻓﻲ إطﺎرھﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﮭﯾﺎﻛل اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﺗﺳﻊ
ﻟﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ھﯾﺎﻛل اﻟوﻗﺎﯾﺔ ،اﻟﺗﺷﺧﯾص واﻟﻌﻼج واﻻﺳﺗﺷﻔﺎء وإﻋﺎدة اﻟﺗﺄھﯾل اﻟﺻﺣﻲ ،وھﻲ ﺑﮭذا
اﻟﻣﻌﻧﻰ ﺗﺿم اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ،اﻟﻌﯾﺎدات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺧدﻣﺎت ،اﻟﻣراﻛز اﻟﺻﺣﯾﺔ ،ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻔﺣص واﻟﻌﻼج،
ﻣراﻛز اﻷﻣوﻣﺔ ،ﻣراﻛز اﻟﻣراﻗﺑﺔ ،وﻛل ﻣﻧﺷﺋﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ وزارة اﻟﺻﺣﺔ .أﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺧﺎص ﻓﻼ ﺗﺧﺗﻠف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻻﺳﯾﻣﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻧﻘل
اﻟدم ﻋـن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم ،إﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾﻖ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺧﺎص ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﺧﺎص ﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹداري وإﻧﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص.

1

ﻓﺎﻟﻣرﯾض ﻋﻧد ﺷﻌوره ﺑﺎﻟﻣرض أو ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﺣﺎدث أو ﺣﺗﻰ رﻏﺑﺗﮫ ﺑﻘﯾﺎم ﺑﻌض اﻟﻔﺣوﺻﺎت
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻠﺟﺄ ﻓورا ً إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺳواء ﻛﺎن ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻋﺎم أو ﺧﺎص ﻟﻠﻌﻼج أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻠك اﻟﻔﺣوﺻﺎت.
ﻓﺎﻟﻣﺷﻔﻰ ھو اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﻟﻸﻓراد ﻣن ﺗﺷﺧﯾص وﻋﻼج ،ﻟﮭذا ﯾﺟب ﺗﺟﮭﯾز
اﻟﻣﺷﻔﻰ ﺑﺎﻷدوات واﻟﻣﻌدات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﻔرق اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﻌﻼج ﻟﻠﻣرﯾض دون
ارﺗﻛﺎب أي أﺧطﺎء طﺑﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ .ﻓﻣﮭﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺿﻣﺎن
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﺿﻰ ﻣن إﺻﺎﺑﺗﮭم ﺑﺄﻣراض أو أوﺑﺋﺔ ﺟدﯾدة داﺧل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ.
وﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺧﺎص ،ﻓﺎﻷول ﯾﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون
اﻹداري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠدوﻟﺔ أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﻣﻣﻠوك ﻟﺷﺧص
ﺳواء ﻛﺎن ﻓردا ً أو ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﻌﻧوﯾﺎً.
 -1اﻧظر :ﯾﻣﯾﻧﺔ ،ﺑراﺑﺢ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(150 – 149 .
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أوﻻً :ﺧطﺄ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم ﻣﻛﺎن ﯾﻘدم ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ ﺣﺳب اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ وﯾﻛون ﺗﺎﺑﻊ ﻟﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟﮭذا
ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻹداري وﻟﯾس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إدارﺗﮫ
وﻣوظﻔﯾﮫ ﻣن اﻹدارﯾﯾن واﻟطﺎﻗم اﻟطﺑﻲ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ 1،ﻓﺟﻣﯾﻌﮭم ﺗﺎﺑﻌﯾﯾن ﻟﮭﺎ وطﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﺗﺻرف
اﻟذي ﺻدر ﻣﻧﮭم ﻟم ﯾﻛن ﺷﺧﺻﯾﺎ ً وﻛﺎن أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن أﻓﻌﺎﻟﮭم اﻟﻣﺿرة
ﺑﺎﻟﻐﯾر ﺳواء ﻛﺎن ﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﻣﻔردھﺎ أو ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺎ ً ﻣﻊ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺧطﺊ.
ﻓﺎﻟطﺑﯾب اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻋﺎم ھو ﻣوظف ﻋﻣوﻣﻲ ﯾؤدي ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻧﯾن
واﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻧﺷﺎط ھذا اﻟﻣرﻓﻖ وﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﻋن أﺧطﺎﺋﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻛون ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ وﻟﯾس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ 2.وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﻓﻘد ﻗﺿت
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺄن ))اﻟطﺑﯾب ﯾﺳﺄل ﻋن أﺧطﺎﺋﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻷﻧﮫ ﻻ
ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘﺎل ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺄن اﻟﻣرﯾض ﻗد أﺧﺗﺎر اﻟطﺑﯾب ﻟﻌﻼﺟﮫ(( 3،وﻗد ذھب ﻓرﯾﻖ ﻣن اﻟﻔﻘﮫ
إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﺳﺗﻘﻼل اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ أداء ﻋﻣﻠﮫ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﻛوﻧﮫ ﺗﺎﺑﻌﺎ ً ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ؛
وﻟﻛن اﻟرأي اﻟراﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ ذھب إﻟﻰ أن اﻟطﺑﯾب ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺎﺑﻌﺎ ً ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑﮫ وﻟو ﻛﺎﻧت
ﺗﺑﻌﯾﺔ إدارﯾﺔ ،وھﻲ ﺗﻛﻔﻲ ﻷن ﯾﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب.

4

ﻓﻌﻼﻗﺔ اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﻟﻣرﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم "اﻟﺣﻛوﻣﻲ" ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺧص ﻣﻛﻠف ﺑﺄداء
ﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣﻊ ﺷﺧص ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﺧدﻣﺎت اﻟﻣرﻓﻖ اﻟﻌﺎم طﺑﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون ،وﻣؤدى ذﻟك أﻧﮫ ﻻ
ﯾوﺟد ﻋﻘد ﺑﯾن اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم واﻟﻣرﯾض اﻟذي ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﺧدﻣﺎﺗﮫ ،وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺎءﻟﺔ
 -1اﻧظر :اﻷﺑراﺷﻲ ،ﺣﺳن زﻛﻲ ) .(1951ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑﺎء واﻟﺟراﺣﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻣﺻري واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن )ص.(77 .
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ.
 -2اﻧظر :ﺷرف اﻟدﯾن ،أﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(20 .

 -3ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  .1969/7/3اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻟدى :ﻣﻧﺻور ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ :اﻟطﺑﯾب ،اﻟﺟراح ،طﺑﯾب
اﻷﺳﻧﺎن ،اﻟﺻﯾدﻟﻲ ،اﻟﺗﻣرﯾض ،اﻟﻌﯾﺎدة واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،اﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ )ص .(84 .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر.

 -4اﻧظر :ﻟﻘﻣﺎن ،ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﺣﺳن ) .(2011اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﮫ
وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎء – ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳوداﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ )ص .(67 - 66 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .دﺑﻲ :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
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اﻟطﺑﯾب ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﻣرﯾض ﺑﺳﺑب ﺧطﺄ اﻷول "اﻟطﺑﯾب" إﻻ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻷﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ أن اﻟﻣرﯾض ﻗد اﺧﺗﺎر اﻟطﺑﯾب ﻟﻌﻼﺟﮫ ،ﻟﻛﻲ ﯾﻧﻌﻘد ﻋﻘد
ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ.

1

ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻً ﻋن أﻓﻌﺎل ﺗﺎﺑﻌﮫ "اﻟطﺑﯾب وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ" ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻗواﻋد
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑوع ﻋن أﻋﻣﺎل ﺗﺎﺑﻌﮫ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة  313ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ،
ﻓﻌﻧد إﻟﺣﺎق اﻟطﺑﯾب أو ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻣرﯾض أي أﻧﮫ ﻧﻘل إﻟﯾﮫ دم ﻣﻠوث أو
ﻏﯾر ﻣطﺎﺑﻖ أو اﺳﺗﺧدم أدوات ﻣﻠوﺛﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﺧطﺄ اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟطﺑﯾب ﻛﺎن أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻣﻠﮫ وﻟم ﯾﻛن ﺧطﺄ ﺷﺧﺻﻲ
ﻣﻧﮫ.
ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺷﺗرط أﯾﺿﺎ ً أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺗﺑوع ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺗﺎﺑﻊ ،ﻓﺎﻟﻣﮭم ھو أن ﯾﻛون اﻟﻣﺗﺑوع
ﯾﻌﻣل ﻟﺣﺳﺎب اﻟﺗﺎﺑﻊ وﯾﺗﻘﺎﺿﻰ راﺗﺑﮫ ﻣﻧﮫ ،ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة أي ﺑواﺳطﺔ
اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻛﺑﺎر إذا ﻛﺎن اﻟﺗﻌﯾﯾن ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﺧﺗﺻﺎﺻﮭم وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧطﺎق اﻟوظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣدد ﺑواﺳطﺔ
ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل "اﻟﻣﺗﺑوع".

2

وﺑﮭذا ﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم ﺟﮭﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺗﺎﺑﻌﺎ ً ﻟﺟﮭﺔ أو ھﯾﺋﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﻣن ﻣوظﻔﯾن إدارﯾﯾن أو أطﺑﺎء وﻣﺳﺎﻋدﯾﮭم وﻏﯾرھم ﻣن
اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺧﺎﺿﻌون ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺗﺷرﯾﻌﺎت
اﻟﻘﺎﻧون اﻹداري ،وﺑﮭذا ﯾرﻓﻊ اﻟﻣﺿرور دﻋواه ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم أو اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺿرر
ﻣﻧﻔردﯾن أو ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑﻐض اﻟﻧظر إذا ﻛﺎن اﻟﺧطﺄ ﺧطﺄ إداري 3أو ﺧطﺄ ﻣرﻓﻘﻲ.
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اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(129 .
اﻧظر :ﻟﻘﻣﺎن ،ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﺣﺳن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص .(67 .وراﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ :زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(304 .
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻟﻘﻣﺎن ،ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﺣﺳن ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(68 – 67 .
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟﻣرﻓﻘﻲ ھو اﻟﺧطﺄ اﻟذي ﯾﻧﺷﺄ ﻋن ﻓﻌل أو اﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺳﻠوك إرادي ﻋن إھﻣﺎل ،أو ﻋن ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري أو
ﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺳﻠوك ،ﻟذا ﺗﻠﺗزم اﻹدارة ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﯾد ﻟﻠﻣرﻓﻖ ،وﺗﻣوﯾﻠﮫ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷدوات واﻟﻣﻌدات وﻛل اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔل ﺗﺣﻘﯾﻖ أھداﻓﮫ،
وﺑذﻟك ﻓﻛل ﺗﻘﺻﯾر أو إھﻣﺎل ﻣن طرﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺟﮭﯾز اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ أو ﺳوء ﻛﻔﺎءة اﻷﺟﮭزة ﯾﻌﺗﺑر ﺧطﺄ ﻣرﻓﻘﻲ .اﻧظر:
ﯾﻣﯾﻧﺔ ،ﺑراﺑﺢ .ﻧﻘل اﻟدم ﺑﯾن اﻟﺿرورة اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(152 .
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ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﺧطﺄ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺧﺎص
ﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺧﺎص ﻋن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺧﺿﻊ ﻟﮫ اﻟﻣﺷﻔﻰ
وھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﺧﯾر أو اﻟﻌﯾﺎدة ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻔرد ﻋﺎدي أو ﻟﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﻋﺎدي،
أي أﻧﮫ ﻏﯾر ﺗﺎﺑﻊ ﻷي ﺟﮭﺔ أو ھﯾﺋﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ وﻻ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﮭﺎ ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل .ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر أن
أي ﻣﺷﻔﻰ أو ﻋﯾﺎدة ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺟﮭﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ أو ھﯾﺋﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﺗﻌﺗﺑر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘواﻧﯾن
اﻟﺧﺎﺻﺔ.

1

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣرﯾض ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟﻌﯾﺎدة اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ
ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﻣﺑرم ﺑﯾﻧﮭم أو ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﺿﻣﻧﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻷطراف ،ﻛذھﺎب اﻟﻣرﯾض ﻟﻠﻣﺷﻔﻰ أو اﻟﻌﯾﺎدة
اﻟﺧﺎﺻﺔ وإدﺧﺎﻟﮫ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣوظف اﻟﻣﺳؤول ﻟﻠطﺑﯾب ﻟﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﯾﻧﺔ واﻟﺗﺷﺧﯾص وﻋﻼﺟﮫ .أي أن
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﮭم ھﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﺧﻼل أﺣد اﻷطراف ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ ﺳواء
ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل أو اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﻌﯾن.
وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻠزم ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد ھو اﻟطﺑﯾب اﻟذي ﯾﻛون ﺗﺎﺑﻌﺎ ً ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟﻌﯾﺎدة
ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد ﻋﻣل ﺑﯾﻧﮭم ،وأﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل أﺧل ﺑﮭذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ ﻗﺎم ﺑﮭﺎ ﺿﻣن واﺟﺑﺎﺗﮫ
اﻟﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﮫ وﻛﺎن ذﻟك أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻣﻠﮫ ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺗﻛون اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض
اﻟﻣﺿرور ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر ﻓﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﮭﺎ ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﺻرﻓﺎﺗﮭم
وأﻓﻌﺎﻟﮭم اﻟﺿﺎرة ﺑﺎﻟﻐﯾر طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﺣﻛم وظﯾﻔﺗﮭم وأﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻣﻠﮭم .وﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻠﻣرﯾض أﯾﺿﺎ ً
اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﺑﺳﺑب ﻋدم وﺟود ﻋﻘد ﻣﺑرم ﺑﯾﻧﮭم
وأن ﻋﻼﻗﺗﮭم ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة؛ وأن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻧﺎﺷﺋﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻟﻣرﯾض واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺧﺎص
ﺑﻣوﺟب اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﺑﯾﻧﮭم.
وھو ﻣﺎ اﺗﺟﮫ إﻟﯾﮫ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣرﯾض ،ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟزﯾود ،ﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن ) .(2009اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم اﻟﻣﻠوث – دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ – ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ) .ص .(361 .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
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ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر 1،وﻻ ﺗﻧﺗﻔﻲ ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
إﻻ ﺑﺈﺛﺑﺎت اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟذي ﯾﻌود ﻟظروف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋن إرادة اﻟﻣدﯾن ،ﻓﺈدﺧﺎل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻐﯾر
"اﻷطﺑﺎء واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن" ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﮫ اﻟﻌﻘدي ﻗﺑل اﻟﻣرﯾض ﻻ ﯾﻌد ﺳﺑﺑﺎ ً أﺟﻧﺑﯾﺎ ً ﻋن إرادة
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺳب إﻟﯾﮭﺎ ھذا اﻹﺧﻼل ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﻔﺎؤھﺎ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋدم اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام اﻟﻌﻘدي ،واﻟﺻﺎدر ﻣﻣن اﺳﺗﻌﺎن ﺑﮭم ،وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك
ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺧﺎص ﯾﺳﺄل ﻋن ﻛل اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﮫ اﻟﻌﻘدي ،وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ
ﺑﺻورة أﺧرى أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺧﺎص ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ
اﻻﻟﺗزام ﺗﺗواﻓر ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﺛﺑت اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺟﺎﻧب اﻹدارة ،ﻓﺎﻟﺧطﺄ ھو ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام ﺣﺗﻰ وﻟو
ﻟم ﯾﻌز إﻟﻰ ﺧطﺄ اﻟﻣدﯾن اﻟﺷﺧﺻﻲ إذ أن ھدف اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ وإﻧﻣﺎ ﻓﻲ
ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺿرور أﯾﺿﺎ ً وھذا اﻟﺟزاء ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻻﻟﺗزام.

2

ﻓﻼ ﯾﻠزم ﻟﻘﯾﺎم راﺑطﺔ اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ أن ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻟﻠﻣﺗﺑوع ﺳﻠطﺔ اﻹﺷراف اﻟﻔﻧﻲ واﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺎﺑﻊ
ﺑل ﯾﻛﻔﻲ أن ﺗﻛون ﻟﮫ ﺳﻠطﺔ اﻹﺷراف اﻹداري اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻣوﺟﺑﮭﺎ أن ﯾوﺟﮫ أواﻣره ﻟﻠﺗﺎﺑﻊ ﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ اﻹدارﯾﺔ ﻻ ﺗﻣس اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠطﺑﯾب ،ﻓﺎﻟطﺑﯾب ﻣﺳﺗﻘل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮫ اﻟطﺑﻲ دون
رﻗﺎﺑﺔ ﻓﮭو اﻟذي ﯾﺣدد اﻟداء واﻟدواء اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻣرﯾض وﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أن ﺗرﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب
ﺑﻣﺎ دﻓﻌﺗﮫ ﻣن ﺗﻌوﯾض ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﮫ ،وإذا ﻛﺎن ﻣﺎ دﻓﻌﺗﮫ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣن ﺗﻌوﯾض
ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧطﺄ ﻣﺷﺗرك ﺑﯾﻧﮭﺎ واﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ ﻓﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗرﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب ﺑﻧﺻﯾﺑﮫ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺷﺗرك.

3

وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣرﯾض أن ﯾﺑرم ﻋﻘدﯾن ﻣﻊ ﺷﺧص واﺣد ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون اﻟطﺑﯾب ھو ﻣﺎﻟك اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
اﻟﺧﺎص ،أو ﯾﺳﺗﻘل ﺑﺈدارﺗﮭﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻛﮭﺎ.
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راﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﺄﻣون ،ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ) .(1986ﻋﻘد اﻟﻌﻼج ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻖ) .ص .(236-233.اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
اﻧظر :أﺑو اﻟﻔﺗوح ،واﺋل ﻣﺣﻣود .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(522 .
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(315 .
اﻧظر :اﻟزﯾود ،ﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(383 .
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ﻓﺈن ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎ ً ﺑﺗﻘدﯾم دم ﺧﺎل ﻣن أي ﺗﻠوث ،وھذا اﻻﻟﺗزام ﯾﻛون ﻗﺎﺋﻣﺎ ً
ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أﯾﺿﺎ ً ﻓﻌﻧد وﺻول وﺣدات اﻟدم ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﺳﺗﻣر ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ وﺗﺧزﯾﻧﮭﺎ
وﻓﻖ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ،واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﻓﺳﺎدھﺎ ،وﻟﯾس ھذا وﺣﺳب ﺑل ﯾﺟب
ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺗﺄﻛد أن اﻟدم اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻣرﯾض ﻣطﺎﺑﻖ ﻟدﻣﮫ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺣدث ﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣوﺗﮫ ﻓﻲ
اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ .وﻟﮭذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺗﻌﯾﯾن وﺗدرﯾب ﻣوظﻔﯾﮭﺎ وﻓﻖ ﻛﻔﺎءﺗﮭم وﺗوﻓﯾر اﻷدوات
واﻷﺟﮭزة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﻟﺗﻔﺎدي أي ﺧطﺄ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ،ﻓطﺎﻟﻣﺎ أن ھؤﻻء ﺑﺣﻛم اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻣﺗﺑوع
ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن أﺧطﺎﺋﮭم اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ،وﺗﺗﺣﻣل اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن أﺧطﺎﺋﮭم ﺳواء ﺑﻣﻔردھﺎ
أو ﺗﺿﺎﻣﻧﺎ ً ﻣﻊ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺧطﺊ.
ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟذﻟك ﺟﺎء ﻓﻲ أﺣد أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ....)) :وﺗوﺟز اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ أن
اﻟﻣرﺣوم  .....أﻗﺎﻣت اﻟدﻋوى  1988/1134ﻣدﻧﻲ ﻛﻠﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن :ﺷرﻛﺔ  .....ﻣﯾدﯾﻛﺎل،
وﺗﺎﺑﻌﯾﮭﺎ  ......أو ﻧﯾﻠو  ......ﺑورﺗر ،وﺷرﻛﺔ  .....ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن طﻠﺑﺎ ً ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺈﻟزاﻣﮭم ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن ﺑﺄن
ﯾدﻓﻌوا إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺷرﯾن ﻣﻠﯾون درھم ﺗﻌوﯾﺿﺎ ً ﻋﻣﺎ أﺻﺎﺑﮭﺎ ﻣن أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ وأدﺑﯾﺔ ﺑﺳﺑب
إﺻﺎﺑﺗﮭﺎ ﺑﻣرض اﻹﯾدز ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻘل دم ﻣﻠوث ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  ....اﻟذي ﺗدﯾره اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷوﻟﻰ
واﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﻟدى اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷﺧﯾرة ﺑﺧطﺄ ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮭﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث وﻣﺣﻛﻣﺔ أول
درﺟﺔ ﻗﺿت ﺑﺈﻟزام اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮭم اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷول ﻣﺗﺿﺎﻣﻧﯾن وﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣم ﻣﻊ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟراﺑﻌﺔ
ﺑﺄن ﯾدﻓﻌوا إﻟﻰ اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺷر ﻣﻼﯾﯾن درھم .اﺳﺗﺄﻧﻔت اﻟﻣدﻋﯾﺔ ذﻟك اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم 341
ﻟﺳﻧﺔ  1992واﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم  343ﻟﺳﻧﺔ  1992واﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟراﺑﻌﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم  1992/336أﺑوظﺑﻲ .وﺑﺗﺎرﯾﺦ  1994/1/26ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓﻲ
ﻣوﺿوع اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣدﻋﯾﺔ ﺑرﻓﺿﮫ وﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﯾن اﻵﺧرﯾن ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮫ إﻟﻰ ﺳﺗﺔ
ﻣﻼﯾﯾن درھم ...... .طﻌن اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔون ﻓﻲ ھذا اﻟﺣﻛم ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟطﻌون أرﻗﺎم،177 ،166 :
 196ﻟﺳﻧﺔ  17ق ...... .ﻓﯾﺳﺄل اﻟطﺑﯾب ﻋن ﻛل ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ ﻣﺳﻠﻛﮫ اﻟطﺑﻲ ﻻ ﯾﻘﻊ ﻣن طﺑﯾب ﯾﻘظ ﻓﻲ
ﻣﺳﺗواه اﻟﻣﮭﻧﻲ إن وﺟد ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟظروف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﺎﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺳؤول .ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺄل ﻋن
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ﺧطﺋﮫ اﻟﻌﺎدي أﯾﺎ ﻛﺎﻧت درﺟﺗﮫ .وإذ ﻛﺎن اﻟﺛﺎﺑت ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧدوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ......
أﻧﮫ ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وزارة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟب ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺿرورة إﺟراء
اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺧﻠو ﻣن ﻓﯾروس ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ "اﻹﯾدز" اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن ﺷﮭر ﺳﺑﺗﻣﺑر  1985ﺗم ﺗزوﯾد اﻟﺳﯾدة
 .....ﻓﻲ  1986/9/1ﺑوﺣدﺗﯾن ﻣن اﻟدم اﻟﻣﺗﺑوع ﺑﮫ  .....دون اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن ﺧﻠوھﻣﺎ ﻣن ذﻟك اﻟﻔﯾروس
ﻟﺣظﺔ ﻧﻘل اﻟدم ،وأن إﺣدى ھﺎﺗﯾن اﻟوﺣدﺗﯾن ﻛﺎﻧت ﻣﻠوﺛﺔ ﺑﺎﻟﻔﯾروس ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎﻟﮫ إﻟﻰ دم
اﻟﻣرﯾﺿﺔ  ......وﺗﺑﯾن أﻧﮭﺎ ﺗﺣﻣل ﻓﯾروس اﻹﯾدز واﻟﻣﺗﻼزﻣﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣرض اﻹﯾدز  ......ﻓﺈن
ذﻟك وﻟﻣﺎ ﺗﺗواﻓر ﺑﮫ أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ طﺑﯾﺑﮭﺎ اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ اﻟذي أﻣر ﺑﻧﻘل وﺣدة اﻟدم اﻟﻣﺷﺎر
إﻟﯾﮭﺎ ﻟﮭﺎ ﻣن ﺧطﺄ وﺿرر وﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ((.

1

ﻓوﻓﻘﺎ ً ﻟﻠطﻌن أﻋﻼه ﻓﺈن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺑﮭﺎ اﻟطﺑﯾب اﻟذي أﺷرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾﺿﺔ
وأﻣر ﺑﻧﻘل وﺣدات دم إﻟﯾﮭﺎ دون اﻟﺗﺣﻘﻖ ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟوﺣدﺗﯾن وﺧﻠوھﻣﺎ ﻣن ﻓﯾروس اﻹﯾدز اﻟذي
اﻧﺗﻘل إﻟﯾﮭﺎ ،ﻧﺷﺄت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺿرورة ﻋن اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﮭﺎ ،وھذا ﻣﺎ أﻣرت
ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺣﯾث أﻟزﻣت ﻛﻼً ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ واﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﺿﺎﻣم ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣذﻛور ﻓﻲ
اﻟطﻌن.
وﻋﻧد إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺧﺎص ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط أطﺑﺎﺋﮫ ﻓﺈن اﻟﻐرض ﻣن
ذﻟك ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺳواء ﻟﻠﻣرﯾض اﻟﻣﺿرور ذاﺗﮫ أو أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ دﻋوى
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ،ﻛﺄرﻣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﻓﻰ أو أﻗﺎرﺑﮫ اﻟذﯾن ﯾﺣﻖ ﻟﮭم إﻗﺎﻣﺔ دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ،وﺑﻣﺎ أن اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
وھو ﺷﺧص ﻣﻌﻧوي ﻻ ﯾﺳﺄل ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ ً ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﻣﺳﺎءﻟﺗﮫ ﻋن أﻋﻣﺎل ﺗﺎﺑﻌﯾﮫ وذﻟك ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌوﯾض
اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑوع ﻋن أﻋﻣﺎل ﺗﺎﺑﻌﮫ.

2

 -1اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌون رﻗم  166و  177و  196ﻟﺳﻧﺔ  17ﻣدﻧﻲ ،ﺟﻠﺳﺔ اﻟﺛﻼﺛﺎء  /19ﻧوﻓﻣﺑر .1996 /اﻧظر :اﻟﻣﻛﺗب

اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ) .(2011ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟدواﺋر اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ
اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ "ﻣﻧذ إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ ﺳﻧﺔ  1973ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 2010م" )ص .(118 – 107 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .أﺑوظﺑﻲ :ﻣﻌﮭد
اﻟﺗدرﯾب واﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.

 -2اﻧظر :أﺣﻣد ،ﻧﺟﯾب ﺧﻠف ) .(2006ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم ﻋن أﺧطﺎء أطﺑﺎﺋﮫ .ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد.
) .(21)1ص.(250 .
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟدم
اﻟطﺑﯾب ھو اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺗﺷﺧﯾص ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾض وﻣﺣﺎوﻟﺗﮫ ﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﻣرﺿﮫ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔﺣوﺻﺎت واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ﻟوﺻف اﻟﻌﻼج اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ،
ﻓﻣﮭﻣﺔ اﻟطﺑﯾب ﺟدا ً ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﺄي ﺧطﺄ ﻣﻧﮫ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺟﺳﯾﻣﺔ ،ﻓﻌﻠﯾﮫ داﺋﻣﺎ ً أن ﯾﻛون ﺣذرا ً
وإﺗﺑﺎع أﺻول ﻣﮭﻧﺗﮫ وﻋدم اﻟﺧروج ﻋﻧﮭﺎ .ﻓﻣﮭﻧﺗﮫ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣن أﺳﻣﻰ اﻟﻣﮭن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﺎﻟﻣرﯾض
ﯾﺄﺗﻣن ﺑﺳﻼﻣﺔ ﺟﺳده وﻋﻼﺟﮫ إن أﻣﻛن ﻟﻠطﺑﯾب اﻟذي ﯾﺛﻖ ﺑﺄن ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﮫ ﺑﻣﺎ أن
اﻟﻣرﯾض ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻛون ﺟﺎھﻼً ﺑﮭذه اﻷﻣور ﻟﮭذا ﯾطﻠب ﻣﺷورة اﻟطﺑﯾب ﻷﻧﮫ اﻷﻛﺛر ﺧﺑرة وﻣﻌرﻓﺔ
ﺑﮭذا اﻟﻣﺟﺎل.
أوﻻً :ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟدم
إن اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﺑﺈﺧﻼل اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﻟﺗزاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ،أي اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﻣﮭﻧﺔ وﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮫ ﺑﻌﻣل أو اﻣﺗﻧﺎﻋﮫ ﻋﻧﮫ ،وﯾﺗﺣﻘﻖ اﻟﺧطﺄ ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌل أو اﻟﺗرك اﻹرادي ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟم ﯾﻛن اﻟﻔﺎﻋل ﯾرﯾدھﺎ ﺑطرﯾﻖ ﻣﺑﺎﺷر وﻻ ﺑطرﯾﻖ ﻏﯾر
ﻣﺑﺎﺷر ،ﻏﯾر أﻧﮫ ﻛﺎن ﺑﻣﻘدوره أن ﯾﺗﺟﻧب ﺣدوﺛﮭﺎ ،واﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﮫ اﻟطﺑﻲ ﻗد ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﺧطﺄ ﺷﺄﻧﮫ
ﺷﺄن أي إﻧﺳﺎن آﺧر.

1

وﻋﻠﯾﮫ ﯾﻠﺗزم اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ ،ﻟﻛﻧﮫ ﯾﺑﻘﻰ ﻛﺄﺻل ﻋﺎم ﻣﻠزم ﺑﺑذل
ﻋﻧﺎﯾﺔ ،ﻓﮭو ﻣﻠزم ﺑﺎﻷوﻟﻰ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺷﻔﺎء اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻟدم ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻠزﻣﺎ ً
ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ ،ﻓﻠﻘد ﺣ ّﻣل اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﺧطﺄ اﻟﺣﺎدث ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟدم
وﻣﻌرﻓﺔ ﻧوع اﻟﻔﺻﯾﻠﺔ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻗﺎﻣت ﺑﮫ اﻟﻣﻣرﺿﺔ ،ﻛﻣﺎ أﻟزﻣﮫ ﺑﺿﻣﺎن أﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل
اﻟدم ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﮭﺎ أي أﺿرار ﻟﻸطراف.

2

 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﻧﺗﺻر ،ﺳﮭﯾر ) .(1990اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻗواﻋد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء
)ص (51 .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .ﻛذﻟك راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻷﺑراﺷﻲ ،ﺣﺳن زﻛﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(243 .
 .Cass. Civ.2e, 17 déc.1954, D, 1955.269 -2ﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻟدى :زھدور ،ﻛوﺛر .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(268 .
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ﻓﻌﻧد ﻗﯾﺎم اﻟطﺑﯾب ﺑﺧطﺄ ﺳواء ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾل أو أﺛﻧﺎء اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷدوات اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻋن ھذا اﻟﺧطﺄ ﺗﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋﻣﺔ وﻻ ﺗﻧﺗﻔﻲ إﻻ إذا أﺛﺑت اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺿرر
واﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض أو اﻟﻣﺗﺑرع 1،وﻧﻌرض ﻟذﻟك ﺗﻔﺻﯾﻼً:
أ -اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل :ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻼزﻣﺔ ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ
ﻧﻘل اﻟدم واﻟﺗﺄﻛد أن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗؤﻛد أﻧﮫ ﻻ ﯾوﺟد أي ﻣﺷﺎﻛل ،وأﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ دون ﺧوف ﻣن اﻧﺗﻘﺎل أي ﻣرض ،وﻛذﻟك اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﺎﻟﯾل ﺗﺣدﯾد ﻓﺻﯾﻠﺔ اﻟدم،
ﻟﮭذا ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺗﻠك اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل دﻗﯾﻘﺔ وﻻ ﯾوﺟد أي اﺣﺗﻣﺎل ﻟﻠﺧطﺄ.
ب -اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷدوات اﻟطﺑﯾﺔ :ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﺎﻟﯾل وﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم دون اﺳﺗﺧدام
اﻷدوات واﻷﺟﮭزة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ،ﻟﮭذا ﯾﺟب اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﻌﻘﯾم ﺗﻠك اﻷدوات وﺻﯾﺎﻧﺔ اﻷﺟﮭزة
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟذﻟك ﺑﺷﻛل دوري وﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود أي ﻋطل .ﻓﯾﺟب ﻋﻠﻰ
اﻟطﺑﯾب اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،واﻟﺗﺄﻛد أن اﻟﻣرﯾض ﻟن ﯾﺻﯾﺑﮫ أي ﻣرض ﺟدﯾد ﺑﺳﺑب
اﻷدوات واﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ.

2

وﻗد ﺗﻌددت أﻧواع أﺧطﺎء اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﻘل اﻟدم ،ﻓﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺧطﺄ ﻣﮭﻧﻲ أو ﻓﻧﻲ ،واﻟذي
ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓﯾﮫ اﻟطﺑﯾب ﻛﻠﻣﺎ ﺧﺎﻟف اﻟﻘواﻋد واﻷﺻول اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﺑﮭﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﻧﻘل اﻟدم ،ﻓﮭو ﺧطﺄ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 3.وﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد ﯾؤﻛد اﻷﺳﺗﺎذ اﻟﺳﻧﮭوري
ﻋن اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﮭﻧﻲ أﻧﮫ ﺧطﺄ ﯾﺗﺻل ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ 4،وﻓﻲ ﻧظر اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻻ ﯾﺷﺗرط ﻟﻘﯾﺎم
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أن ﯾﻛون اﻟﺧطﺄ ﺟﺳﯾﻣﺎً ،إﻻ أﻧﮫ ﯾﺟب أن ﯾﺛﺑت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن اﻟطﺑﯾب ﺑﺈھﻣﺎﻟﮫ أو ﻋدم

 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﺄﻣون ،ﻋﺑداﻟرﺷﯾد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(69 .
 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :أﺑو ﺟﻣﯾل ،وﻓﺎء ﺣﻠﻣﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(79 – 46 .
 -3اﻧظر :ﻋﺑداﻟﻐﻧﻲ ،ﺧﻠود ھﺷﺎم ﺧﻠﯾل .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(39 .

 -4اﻧظر :اﻟﺳﻧﮭوري ،ﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد .اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟدﯾد "اﻟﺟزء اﻷول" ﻧظرﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم – ﻣﺻﺎدر
اﻻﻟﺗزام )ص.(822 .
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ﺗﺣرزه ﻗد ﺧﺎﻟف ﺑﺷﻛل أﻛﯾد اﻷﺻول اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺳﺗﻌﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺧﺑرة ﻟﻠﺗﺛﺑت
ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﮭﺎ اﻟطﺑﯾب.
أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻵﺧر ھو اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺎدي وھو ﻣﺎ ﯾرﺗﻛﺑﮫ اﻟطﺑﯾب ﻋﻧد ﻣزاوﻟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم دون
أن ﯾﻛون ﻟﮭذا اﻟﺧطﺄ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﮭﻧﺔ ،وﻣﻌﯾﺎر اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺎدي ھو ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌروف
ﺑﺎﻻﻧﺣراف ﻋن اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺄﻟوف ﻟﻠرﺟل اﻟﻌﺎدي 1.ﻓﺎﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺎدي ھو اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ
اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟطب ،وﯾرﺗﺑط ارﺗﻛﺎب ھذا اﻟﺧطﺄ ﻣن ﻋدﻣﮫ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب
اﻻﻟﺗزام ﺑﮭﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻓراد ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﻣﮭﻧﺗﮭم ،وﺗﻧﺷﺄ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﻋن اﻟﺧطﺄ
اﻟطﺑﻲ اﻟﻌﺎدي ﺑﺎﻹﺧﻼل ﺑواﺣدة أو أﻛﺛر ﻣن ھذه اﻟﻣﺑﺎدئ ﻛﺎﻟﺻدق واﻷﻣﺎﻧﺔ وﺣﻔظ اﻟﺳر وﺣﻔظ
اﻟﻌورة واﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻌﻘد ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ وﻗوع اﻟﺿرر أو اﻟﺗﺳﺑب ﻓﯾﮫ ،ﻓﯾوﺟب ھذا اﻟﺧطﺄ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟطﺑﯾب.

2

وﯾوﺟد ﻣﻌﯾﺎرﯾن ﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب اﻷول ھو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ،وھو أن ﯾﻘﺎرن اﻟﺳﻠوك اﻟذي
ﺻدر ﻣن اﻟطﺑﯾب ﺑﻧﻣوذج اﻟطﺑﯾب اﻟﺣرﯾص اﻟﯾﻘظ ،ﻓﺈن ﺧﺎﻟف ھذا اﻟﻧﻣوذج ﻣن ﺧﻼل اﻟﺳﻠوك اﻟذي
ﺻدر ﻣﻧﮫ أﻋﺗﺑر ﺧطﺄ وﻟﻛن ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﻟﺳﻠوك اﻟطﺑﯾب ﺣﯾث ﻻ
ﯾؤدي ھذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ اﻹﺟﺣﺎف ﺑﺎﻟطﺑﯾب 3،أﻣﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﺎﻧﻲ وھو اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﺷﺧﺻﻲ وﯾﻘﺻد ﺑﮫ
إﻟزام اﻟطﺑﯾب ﺑﺑذل ﻣﺎ اﻋﺗﺎد ﻋﻠﻰ ﺑذﻟﮫ ﻣن ﯾﻘظﺔ وﺗﺑﺻر ،وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺟﻧب اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ،وذﻟك إذا
وﺟد ﻧﻔس اﻟظروف اﻟﺗﻲ أﺣﺎطت ﺑﮫ ،ﻓﺈذا ﺛﺑت أﻧﮫ ﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺗطﺎﻋﺗﮫ ﺗﺟﻧب اﻟﺿرر وﻟم ﯾﻔﻌل،
وﺻف ﺳﻠوﻛﮫ ﺑﺎﻟﺧطﺄ أو اﻹھﻣﺎل ،ﻟﻌدم اﺗﺧﺎذ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر 4.أي أﻧﮫ ﯾﺣدد ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﯾن ﺳﻠوك اﻟطﺑﯾب اﻟﺻﺎدر ﻣﻧﮫ اﻟﺧطﺄ ﺑﻣﺳﻠﻛﮫ اﻟﻌﺎدي اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻣﻧﮫ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﺈذا اﺗﺿﺢ
-1
-2
-3
-4

اﻧظر :واﻓﻲ ،ﺧدﯾﺟﺔ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(106 .
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أﻧﮫ ﻛﺎن ﺑوﺳﻌﮫ ﺗﻔﺎدي اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر وﻟم ﯾﻔﻌل أﻋﺗﺑر ﻣﻘﺻراً ،وﺗواﻓر اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ ﺣﻘﮫ.

1

وﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،أﻣﺎ ﻋن اﻟطﺑﯾب اﻟذي أﻣر ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل
اﻟدم وأﺷرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻛل اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ،وﻟدﯾﮫ
ﻣن اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹدراك أي ﺧطﺄ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻧد ﺣدوﺛﮫ وﺗدارﻛﮫ ﺑﺳرﻋﺔ ﻗﺑل
وﻗوع اﻟﺿرر ،أي أﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب أن ﯾﻛون ﻧﺑﯾﮭﺎ ً وإﺗﺑﺎع ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭذا
اﻟﺷﺄن ﻣﻊ أﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك.

2

وﻻ ﻓرق إذا ﻛﺎن اﻟطﺑﯾب ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻋﺎم "ﺣﻛوﻣﻲ" أم ﺧﺎص ،ﻓﻔﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗﻘوم
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ إذا ﻛﺎن اﻟطﺑﯾب ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ .وذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑوع ﻋن أﻓﻌﺎل
ﺗﺎﺑﻌﮫ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن إن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ أم ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ .وﻻ
ﯾﺳﺄل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إن ﻛﺎن اﻟﻣرﯾض ﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟطﺑﯾب ﻧﻔﺳﮫ أي أن اﻟطﺑﯾب ﯾﻌﻣل ﻟﺣﺳﺎﺑﮫ
اﻟﺧﺎص.

3

ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول إن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻟﯾس ﺷﻔﺎء اﻟﻣرﯾض ﻣن ﻣرﺿﮫ أو
ﻋﻼﺟﮫ ﻣن إﺻﺎﺑﺗﮫ ،ﺑل ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ھﻲ ﻧﻘل دم ﺳﻠﯾم ﻏﯾر ﻣﻠوث ﻟﻠﻣرﯾض وﻧﻘل دم ﻣطﺎﺑﻖ ﻟﻔﺻﯾﻠﺔ دم
اﻟﻣرﯾض دون اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﺗﺑرع أﯾﺿﺎً.
ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﺧطﺄ اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟدم
وﯾﻘﺻد ﺑﻣﺳﺎﻋدي اﻟطﺑﯾب ھو ﻛل ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ أو اﻟﺟراح ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﮫ
ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ ﻷداء وإﻧﺟﺎح ﻣﮭﻣﺗﮫ اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ أو اﻟﺟراﺣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻣرﯾض ،ﺳواء ﻗﺑل اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷﺟﮭزة اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن ﺗﺣﺎﻟﯾل وأﺷﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﺻﺣﯾﺢ أو
أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼج أو اﻟﺟراﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎوﺑﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﻹﻧﺟﺎز أو ﺑﻌد اﻟﺟراﺣﺔ ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔ
 -1اﻧظر :واﻓﻲ ،ﺧدﯾﺟﺔ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(107 .
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اﻟﻣرﯾض .وﯾﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻗد ﯾﻛوﻧون ﻣن ﻏﯾر اﻷطﺑﺎء ،ﻛﺎﻟﻣﻣرﺿﯾن واﻟﻣﺿﻣدﯾن واﻟﻣﺣﻠﻠﯾن
واﻟﻔﻧﯾﯾن وﻏﯾرھم.

1

ﻓﻼ ﯾﺗﺻور أن اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض أن ﯾﻘوم ﺑﺗﻠك اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﺑﻣﻔرده
دون ﻣﺳﺎﻋدة ،وأﯾﺿﺎ ً ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب أن ﯾواﻛب ﻛل ﺗﻠك اﻹﺟراءات ﻓﻣﮭﻣﺗﮫ ﺗوﺟﯾﮫ اﻟﻔرﯾﻖ
اﻟطﺑﻲ اﻟذي ﯾﻌﻣل ﺗﺣت ﯾده اﻟﺗوﺟﯾﮫ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺣﺗﻰ ﯾﻘوﻣوا ﺑﻌﻣﻠﮭم ﻋﻠﻰ أﻛﻣل وﺟﮫ ،وﺣﺻوﻟﮭم ﻓﻲ
اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرﯾض اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗطﻠﺑﮫ اﻷﻣر ﻣن ﻋﻼج.

2

وﯾﺗﺣﻣل اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن أﺧطﺎء ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑوع ﻋن أﻋﻣﺎل
ﺗﺎﺑﻌﮫ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟطﺑﯾب ﯾﻌﻣل ﻟﺣﺳﺎﺑﮫ اﻟﺧﺎص ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻋن أﻓﻌﺎل ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﺗﻛون ﻋﻘدﯾﺔ ،أﻣﺎ
إذا ﻛﺎن اﻟطﺑﯾب ﯾﻌﻣل ﻟﺣﺳﺎب اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم ﻓﺈن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﺗﻛون ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر.

3

وﻟﻛﻲ ﯾﺳﺄل اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن واﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣﻖ ﺿررا ً ﺑﺎﻟﻣرﯾض
ﻣﺗﻠﻘﻲ اﻟدم ﯾﺟب أن ﯾﺗواﻓر ﻟﻠﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺳﻠطﺔ اﻹﺷراف واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھؤﻻء اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ،وﻟﮭذا ﻓﺈن
ﺧطﺄھم ﯾﻌزى إﻟﻰ إھﻣﺎل إدارة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻓﻲ اﻹﺷراف ورﻗﺎﺑﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﮭﺎ أو ﺳوء
اﺧﺗﯾﺎرھﺎ ﻟﮭم.

4

وﻟﮭذا ﯾﺟب اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت إدارة اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻷطﺑﺎء وأﻧﮭﺎ اﺧﺗﺻت ﺑﮭذا اﻷﻣر ﻟوﺣدھﺎ دون أن ﯾﻛون ﻟﻠطﺑﯾب أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻷﻣر؛ أم أن
اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﻌﺎﻟﺞ أﺧذ ھذا اﻻﻟﺗزام ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ،وﻛل ھذا ﯾﺣﻛﻣﮫ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﻣرﯾض
ﺳواء ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أم اﻟطﺑﯾب.

5
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اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺿرر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن اﻟﻣﺿرور أو ﻣن ﯾﺣﻖ ﻟﮫ ﻣن أﻗرﺑﺎﺋﮫ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض،
ﯾﺟب أن ﯾﻘﻊ ﺿررا ً ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺿرر ﻣﺎدﯾﺎ ً أو ﻣﻌﻧوﯾﺎ ً أو ﻛﻼھﻣﺎ ﻣﻌﺎً .ﻓرﻛن اﻟﺿرر ﻣﻧﺎط
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ أم ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻛﻼ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن ﻻﺑد أن
ﯾﺣدث ﺿررا ً ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﻘﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧطﺄ؛ أي إن أﻣﻛن ﻗﯾﺎم اﻟﺿرر ﻣﻊ ﺗﺧﻠف اﻟﺧطﺄ ،ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻘرر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑدون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ.

1

واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺿرر ﻟﻐﺔ :ﺿد اﻟﻧﻔﻊ ،وﺟﺎء ﻛذﻟك اﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻷﻣوال ،واﻷﻧﻔس 2.أﻣﺎ
ﻓﻲ اﻻﺻطﻼح :ﻋرﻓﮫ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ – ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم – ﺑﺄﻧﮫ اﻷذى اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣن
ﺣﻘوﻗﮫ ،أو ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﮫ ،ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺣﻖ أو ﺗﻠك اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ذات ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻟم
ﺗﻛن ،ﻓﮭو ﯾﻌد ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻌدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزام ،أو اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻟوﻓﺎء ﺑﮫ.

3

أﻣﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﺿرر اﻟطﺑﻲ ﻓﮭو اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺳﻼﻣﺔ ﺟﺳم اﻟﻣرﯾض أو إﺻﺎﺑﺗﮫ أو ﻋﺟزه ﻧﺗﯾﺟﺔ
ﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﻗد ﯾﻛون ﻣﺎدﯾﺎ ً ﯾﻣس ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺿرور أو ﯾﻛون أدﺑﯾﺎ ً ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ
اﻵﻻم اﻟﺟﺳدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ وﻣﺎ ﻗد ﯾﻧﺷﺄ ﻣن ﺗﺷوھﺎت أو ﻋﺟز ﻓﻲ أﻋﺿﺎء ﺟﺳﻣﮫ.
وﻟﯾس اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘل اﻟدم أن اﻟﺿرر ﯾﻘﻊ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺷﻔﺎء اﻟﻣرﯾض أو ﻋدم ﻧﺟﺎح
اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟراﺣﯾﺔ ﺑل اﻟﻣﻘﺻود ﻋدم إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣرﯾض ﺑﺄي ﺿرر ﺟدﯾد أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم أو ﺑﺳﺑب
اﻷدوات واﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﯾﮭﺎ.

4

وﻟﺣﺻول اﻟﻣﺿرور أو ﻣن ﻟﮭم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺿرر
واﻗﻌﺎ ً وﻣﺣﻘﻘﺎ ً ﺳواء ﻛﺎن ﺿررا ً ﻣﺎدﯾﺎ ً أم ﻣﻌﻧوﯾﺎ ً ﻣﻧﻔردﯾن أو ﻛﻼھﻣﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺿرور ،وإﻻ
-1
-2
-3
-4

اﻧظر :ﺑن ھﺎدي ،ﯾﺎﺳﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(55 .
اﻧظر :ﻣطر ،ﻛﺎﻣل ) .(2016اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ .ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻸﺑﺣﺎث واﻟدراﺳﺎت .ﻣﻘﺎﻟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن
ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧﮭل ،https://platform-almanhal-com.ezproxy.shjlib.gov.ae/Reader/Article/98063
.2020/7/10
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ف 93 .ص.(149 .
اﻧظر :واﻓﻲ ،ﺧدﯾﺟﺔ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(117 .
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اﻧﺗﻔت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ 1.وﯾرﻛز
اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺟﺑر اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻋن طرﯾﻖ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺿرور أﻛﺛر ﻣن ﺗرﻛﯾزه
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﯾﮫ وﻣﻌﺎﻗﺑﺗﮫ؛ ﻓﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑوﻗوع اﻟﺿرر ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻧﺢ اﻟﺣﻖ ﻟﻠﻣﺿرور ﺑرﻓﻊ دﻋوى
اﻟﺗﻌوﯾض ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم أو اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﺗﻲ أدﺧل إﻟﯾﮭﺎ أو اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ
وﺑﻌدھﺎ إﻣﺎ ﯾﻧﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ أو ﯾﻌود ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﻗﺎم ﺑدﻓﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻵﺧرﯾن ﺣﺳب اﻟوﺿﻊ.
وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ھﻧﺎك ﺷروط ﯾﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘﻖ رﻛن اﻟﺿرر ﺳواء ﻛﺎن ﻣﻌﻧوﯾﺎ ً أم
ﻣﺎدﯾﺎً ،وﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﺷروط رﻛن اﻟﺿرر ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم؛ ﻓﮭﻲ ﻧﻔس اﻟﺷروط وﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ:
 -1أن ﯾﻛون اﻟﺿرر ﻣﺣﻘﻘﺎ ً :وﯾﻘﺻد ﺑﮫ أن ﯾﻛون ﻗد وﻗﻊ ﻓﻌﻼً أو أﻧﮫ ﺳﯾﻘﻊ ﺣﺗﻣﺎ ً .ﻓﺎﻟﺿرر
اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻌوض ﻷن ﻧﺳﺑﺔ وﻗوﻋﮫ ﻏﯾر أﻛﯾده ﺳواء ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل
وﯾﻣﻛن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﮫ ﻋﻧد وﻗوﻋﮫ وﻟﯾس ﻗﺑل ذﻟك ،وھو ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﻓوات
ﻓرﺻﺔ؛ ﻓﺎﻷﺧﯾرة وﻟو أﻧﮭﺎ ﻟم ﺗﻘﻊ ﺑﻌد إﻻ أن ﺗﻌوﯾﺿﮭﺎ أﻣر ﻣﺣﻘﻖ ﻛﺗﻌوﯾض ﻓرﺻﺔ
اﻟﺷﻔﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض ،ﻣﺛل ﺗﻠوث دم اﻟﻣﺿرور ﺑﻣرض اﻹﯾدز وﻣن اﻟﻣﻌروف طﺑﯾﺎ ً أﻧﮫ
ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣﺻﺎب ﺑﮫ ﻋﺎﺟزا ً ﻣﻊ اﻟوﻗت ﻋن أداء واﺟﺑﺎﺗﮫ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﮫ وﺣﺗﻰ اﻵن ﻻ ﯾوﺟد
ﻋﻼج ﻟﮫ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛون ﻗد ﺧﺳر ﻋﻣﻠﮫ إذا ﻛﺎن ﯾﻌﻣل أو أﻧﮫ ﯾﻛﺎد ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋﻣل وھذا
ﯾﻌﺗﺑر ﻓوات ﻟﻔرﺻﺔ ﻛﺳب رزﻗﮫ ﻟﮭذا ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺿرور اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌوﯾﺿﮫ ﻋن ﺗﻔوﯾت
اﻟﻔرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺿرر اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ.

2

 -2أن ﯾﻛون اﻟﺿرر ﻣﺑﺎﺷرا ً وﺷﺧﺻﯾﺎً :أي أن اﻟﺿرر ﯾﺟب أن ﯾﻘﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﺳواء
ﻛﺎن اﻟدم ﻣﻠوث أو اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ أو ﺑﺳﺑب اﻹھﻣﺎل وﻣﻧﺢ اﻟﻣﺿرور دم ﻏﯾر
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﺗوﻧﺟﻲ ،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص 136 .وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ(.
 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺧطوي ،ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ) .(2012/2011اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم )ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر
ﺑﻠﻘﺎﯾد .ﺗﻠﻣﺳﺎن .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ) .ص .(120 .ﻛذﻟك راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣدوري ،ﺳﺎﻋد .ﻣرﺟﻊ
ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(77 – 76 .
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ﻣطﺎﺑﻖ وﻟﯾس ﺑﺳﺑب آﺧر .وأن ﯾﻘﻊ اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور ﺑﺷﺧﺻﮫ ﻟﻛن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن
ﯾﻘﻊ اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ ﻏﯾر اﻟﻣﺿرور ﻛزوﺟﺗﮫ وأوﻻده ﻣﺛﻼً ﻋﻧد وﻓﺎﺗﮫ ﺟراء اﻟﺿرر اﻟذي
أﺻﺎﺑﮫ ﻣن اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ 1،وھذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺿرر اﻟﻣرﺗد.

2

 -3أن ﯾﻣس اﻟﺿرر ﺣﻘﺎ ً أو ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷروﻋﺔ :ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺣﻖ اﻟذي وﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﺿرر ھﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺳم اﻟﻣرﯾض ،ﻓﺎﻟطﺑﯾب ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣرﯾض ﻣن أي
أﻣراض ﺟدﯾدة ﻗد ﺗﺻﯾﺑﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺑﻘﻰ ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ
ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﺣﻣﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﻧون وﻏﯾر ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺄي
اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺟﺳد ھو اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻣﺿرور ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺳده أو اﻟﺣﯾﺎة.

3

أي أﻧﮫ ﺑﻣﺟرد وﻗوع اﻟﺿرر ﯾﻠزم اﻟﺗﻌوﯾض ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﻣﺎدة  282ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ]ﻛل إﺿرار ﺑﺎﻟﻐﯾر ﯾﻠزم ﻓﺎﻋﻠﮫ وﻟو ﻏﯾر ﻣﻣﯾز ﺑﺿﻣﺎن
اﻟﺿرر[ 4.وھذا ﻣﺎ أﯾده اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ أﯾﺿﺎ ً.

5

وﯾﻌول اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺿرر ،وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺧطﺄ ،ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم،
ﺣﯾث أﻧﮫ ﻻ ﺿرر ﻓﻼ ﺿﻣﺎن 6.ﻓﻼ ﯾﺄﺧذ ﺑﻘﺎﻋدة "اﻟﺧطﺄ أﺳﺎس ﻋﺎم ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن
اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر" ﻟﻛﻧﮫ أﺧذ ﺑﻘﺎﻋدة "اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺿﺎﻣن وأن ﻟم ﯾﺗﻌد" ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﻛل ﻣن ﯾﺳﺑب ﺿررا ً ﻟﻠﻐﯾر
ﻓﮭو ﺿﺎﻣن ،ﺳواء أﻛﺎن ﻣﺧطﺋﺎ ً أم ﻏﯾر ﻣﺧطﺊ ،ﻣﻣﯾزا ً أم ﻏﯾر ﻣﻣﯾز ،ﻓﻼ ﯾﺷﺗرط ﻋﻧﺻر اﻹدراك
واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ ﻣرﺗﻛب اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر إذا ﻛﺎن ﻣﺑﺎﺷراً ،وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟطﺑﯾب
اﻟﺟﺎھل واﻟطﺑﯾب اﻟﺣﺎذق ﻋﻣﻼً ﺑﻘول اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم }ﻣن ﺗطﺑب وﻟم ﯾﻌﻠم ﻣﻧﮫ اﻟطب
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺗواﺗﻲ ،ﻣرﯾم .زﯾدان ،ﻟﯾﻠﯾﺔ ) .(2017/2016اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن أﺿرار ﻧﻘل اﻟدم اﻟﻣﻠوث )ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر(،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة  -ﺑﺟﺎﯾﺔ .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ) .ص.(61 .
 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(166 .
 -3اﺗﺣﺎدﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ 14 ،دﯾﺳﻣﺑر  .1993ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟﺳﻧﺔ  ،15اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث ،رﻗم ) ،259ص.(1534 .
 -4اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ 1985م ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
 -5اﻧظر :اﻟزﯾود ،ﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(501 .
 -6اﻧظر :اﻟزﯾود ،ﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(501 – 500 .
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ﻗﺑل ذﻟك ﻓﮭو ﺿﺎﻣن{ 1،وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎﻟطﺑﯾب اﻟﺟﺎھل ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻً ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﻣرﯾض
ﺷرﯾطﺔ أﻧﮫ ھذا اﻷﺧﯾر ﻻ ﯾﻌﻠم أﻧﮫ ﺟﺎھل.
وﻣﺗﻰ ﺗﺣﻘﻘت اﻟﺷروط اﻟﺛﻼث ﻓﺈن رﻛن اﻟﺿرر ﯾﺗﺣﻘﻖ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺿرور أو ﻣن ﻟﮫ
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣن اﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﻘوم اﻟﻣﺿرور ﺑﺈﻋﺎﻟﺗﮭم ﻣﺛل اﻟزوﺟﺔ أو اﻷﺑﻧﺎء ﺑرﻓﻊ دﻋوى واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض.
وﻋﻧد إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣرﯾض ﺑﺎﻟﺿرر ،ﻓﺈﻧﮫ إﻣﺎ ﯾﺻﯾﺑﮫ ﻓﻲ ذﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﺟﺳده وھو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ
ﺑﺎﻟﺿرر اﻟﻣﺎدي ،أو ﯾﺻﯾﺑﮫ ﺑﺎﻷﺣﺎﺳﯾس واﻟﺷﻌور واﻟﻌﺎطﻔﺔ أي ﺑﻐﯾر ذﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺿرر
اﻷدﺑﻲ أو اﻟﻣﻌﻧوي .وھﻛذا ﺗﻧﻘﺳم أﻧواع اﻟﺿرر إﻟﻰ:

اﻟﻔرع اﻷول :اﻟﺿرر اﻟﻣﺎدي
واﻟﺿرر ﻗد ﯾﺻﯾب اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺟﺳده ،أو ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮫ ،وﻣﺛﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟطﺑﯾﺔ ،ﻣﺎ ﯾﺗﻛﺑده اﻟﻣرﯾض ﻣن ﻧﻔﻘﺎت ﻋﻼﺟﯾﺔ ،أو ﻋدم ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﺔ ﻋﻣﻠﮫ اﻟذي ﯾﻘﺗﺎت ﻣﻧﮫ،
ﺳواء ﺑﺻورة ﻣؤﻗﺗﮫ أو ﺑﺻورة داﺋﻣﺔ ،وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﺳﺎﺋر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﮫ .وﻣﻣﺎ ﺳﺑﻖ ﯾﺗﺿﺢ
أن اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ ﯾﺗﻔرع إﻟﻰ ﺿرر ﺟﺳدي وﺿرر ﻣﺎﻟﻲ.
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واﻟﺿرر اﻟﺟﺳدي ﯾﺗﻣﺛل ﺑﻛل ﻣﺎ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻠﺣﻖ أذى ﺑﺟﺳم اﻟﺷﺧص أو ﺣﯾﺎﺗﮫ ،وﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ
ﻓﻘد اﻟﺷﺧص اﻟﻣﺿرور ﻟدﺧﻠﮫ أو ﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣن اﻟﻌﻣل واﻟﻛﺳب ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ 3.وﻣن اﻟﻣﻌروف أن
اﻟدم ﯾﺟري ﻓﻲ ﺟﺳد اﻹﻧﺳﺎن ﺑﺄﻛﻣﻠﮫ وﻋﻧد إﺻﺎﺑﺔ اﻟدم ﺑﻣرض ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻧﺗﺷر ﺑﻛل ﺟﺳﻣﮫ ،ﻟﮭذا ﺗﻌﺗﺑر
أﻣراض اﻟدم ﻣن اﻷﻣراض اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﺟدا ً ﻷن ﺗﺄﺛﯾرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺳد اﻹﻧﺳﺎن ﯾﻛون ﺳﻠﺑﺎ ً وﻗﺎﺳﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺻﺎب ،وﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل.
 -1اﻧظر :اﻟدﻣﺷﻘﻲ ،ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑن أﯾوب اﻟزرﻋﻲ "اﺑن ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ" ) 751ھـ( .اﻟطب اﻟﻧﺑوي )ص.(107 .
ﺑﯾروت :دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﻧﺻور ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(165 .
 -3راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :أﺑو اﻟﻠﯾل ،إﺑراھﯾم اﻟدﺳوﻗﻲ ) .(1980اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹطﻼق )ص .(69 .اﻟﻘﺎھرة :دار
اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.

60

وﻣن أﻣﺛﻠﺔ اﻟﺿرر اﻟﺟﺳدي ﻋﺟز اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺄﺣد أﻣراض اﻟدم ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ اﻟﯾوﻣﯾﺔ
ﻟﺿﻌف ﺟﺳده ،أو اﻷﻋراض اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﻟﮫ آﻻم وأوﺟﺎع ﻗد ﺗﻛون ﻣزﻣﻧﺔ وﻻ ﺗﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﺑﻌض
اﻷﺣﯾﺎن ،واﻷﺳوأ ﻣن ذﻟك أﻧﮭﺎ ﻗد ﺗﺳﺑب ﺑﻔﻘداﻧﮫ ﻟﺣﯾﺎﺗﮫ ﺑﻌد ﺻراﻋﮫ ﻣﻊ اﻟﻣرض وﻏﯾرھﺎ ﻣن
اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﯾب ﺟﺳم اﻟﻣﺿرور.
أﻣﺎ ﻋن اﻟﺿرر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﮭو ﻛل أذى ﯾﺻﯾب اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ ،أي ﯾؤدي إﻟﻰ إﻟﺣﺎق ﺧﺳﺎرة
ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿرور واﻧﺗﻘﺎص ﻓﻲ ذﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 1.وﺑﮭذا أي ﺧﺳﺎرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠﺣﻖ ﺑﺎﻟﻣﺿرور أو ﺗﻧﻘص ﻣن
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺗﻠﻛﮭﺎ ﺑﺳﺑب إﺻﺎﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟﻣرض ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ذﻟك
ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻼج واﻷدوﯾﺔ ،وﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺗﺣﺎﻟﯾل واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت ،وﻓوات اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻛﺳب
اﻟﻣﺷروع ،وھذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة  292ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ]ﯾﻘدر اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ
اﻷﺣوال ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻟﺣﻖ اﻟﻣﺿرور ﻣن ﺿرر وﻣﺎ ﻓﺎﺗﮫ ﻣن ﻛﺳب ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻔﻌل
اﻟﺿﺎر[ .وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺻل اﻟﺿرر اﻟﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻣن ﯾﻌﯾﻠﮭم اﻟﻣﺿرور ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎﺗﮫ ﻣﺛل
اﻟزوﺟﺔ واﻷﺑﻧﺎء ﻓﻠﮭم اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌوﯾض ﻣن ﺟراء ﺧﺳﺎرﺗﮭم ﻟﻣﻌﯾﻠﮭم وﻏﯾرھﺎ ،ﻛل ذﻟك
ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟوز اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﮭﺎ.
وھﻧﺎك ﺿرر ﻣﺎدي ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺿرر اﻟﻣرﺗد وھو اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻧﻌﻛس أو ﯾرﺗد ﻣن اﻟﺿرر
اﻷﺻﻠﻲ اﻟذي أﺻﺎب اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﯾﺻﯾب اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﺗرﺑطﮭم ﺑﮫ راﺑطﺔ ﻣﺑﺎﺷرة،
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ﻛﺎﻟواﻟدﯾن واﻟزوﺟﺔ واﻷﺑﻧﺎء .وﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم واﻟذي ﺗﻌﺗﺑر اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ،ﻓﻣن اﻟﻧﺎدر رؤﯾﺔ
ﻣﺛل ھذه اﻷﻣور ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻣراض اﻟطﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﻓﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿرر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ
أﻓراد اﻷﺳرة أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﻣﺛل ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﺎﺷرة اﻟزوﺟﯾﺔ ،أو إذا أﺻﯾﺑت ﺑﮫ اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣل ﻓﺈﻧﮫ
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺟﻧﯾن ،وﻓﻲ ھذه اﻷﺣوال ﻧﻛون أﻣﺎم ﺿرر ارﺗد ﻋﻠﻰ أﺷﺧﺎص ﻻ ﺻﻠﺔ
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ف 252 .ص.(464 .
 -2اﻧظر :أﺑو اﻟﻧﺟﺎ ،ﺣﺳن ) .(1983اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿرر اﻟﻣرﺗد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" )دﻛﺗوراة( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺎرﯾس "  ،" 2اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،ﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻟدى زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(167 .
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ﻟﮭم ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر 1.وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎرﯾس ﺑﺄن "ﻟﻠزوج اﻟﺣﻖ ﻓﻲ
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﻣن ﺻﻧدوق اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘﺗﮫ ﺷﺧﺻﯾﺎ ً ﻣن ﺟراء إﺻﺎﺑﺔ
زوﺟﺗﮫ ﺑﺎﻹﯾدز ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﻘل اﻟدم اﻟﻣﻠوث إﻟﯾﮭﺎ".
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ "اﻟﻣﻌﻧوي"
اﻟﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي أو اﻷدﺑﻲ ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺻطﻼﺣﮫ ھو اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﺷﺧص
ﻓﻲ ﺷﻌوره أو ﻋﺎطﻔﺗﮫ أو ﻛراﻣﺗﮫ أو أي ﻣﻌﻧﻰ أدﺑﻲ ﯾﺣرص ﻋﻠﯾﮫ اﻹﻧﺳﺎن 3.وﻗدر ﻋرﻓﮫ اﻟﻣﺷرع
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  1/293ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ]ﯾﺗﻧﺎول ﺣﻖ اﻟﺿﻣﺎن
اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﺣرﯾﺗﮫ أو ﻋرﺿﮫ أو ﻓﻲ ﺷرﻓﮫ أو ﻓﻲ
ﺳﻣﻌﺗﮫ أو ﻓﻲ ﻣرﻛزه اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎره اﻟﻣﺎﻟﻲ[.
وﻣن أﻣﺛﻠﺔ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺿرر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم اﻵﻻم اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب
اﻟﻣرﯾض ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺻﺎﺑﺗﮫ ﺑﮭذا اﻟﻣرض ،ﺷﻌوره ﺑﺎﻟﺿﻌف ﺑﺳﺑب ﻋدم ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ
ﺑﺷﻛل طﺑﯾﻌﻲ وﻟﯾس ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺣﺳب ،ﺑل أﯾﺿﺎ ً ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﺳرﯾﺔ ،ﻧظرة اﻟﻌطف
واﻹﺷﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﯾون اﻵﺧرﯾن ،واﻷﺧطر ﻣن ذﻟك اﻟﺧوف واﻟﮭواﺟس واﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺻﯾﺑﮫ
ﺑﺳﺑب أن ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﺧطر وأن ﻧﮭﺎﯾﺔ ھذا اﻟﻣرض ھو اﻟﻣوت.

4

ﻓﺎﻟﻣﺻﺎب ﺑﻣرض اﻹﯾدز أو اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد اﻟوﺑﺎﺋﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن آﻻم ﺣﺎدة ﺟدا ً ﻗد ﻻ ﺗﻛﻔﻲ اﻷدوﯾﺔ
اﻟﻣوﺻوﻓﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل ،ﻓﻣﺛل ھذه اﻷﻣر ﻗد ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺧص اﻟﻣرﯾض وﻣن
ﺣوﻟﮫ أﯾﺿﺎ ً ﻋﻧد رؤﯾﺗﮫ ﺑﮭذه اﻟﺣﺎﻟﺔ وﺷﻌور اﻟﻌﺟز ﻟدﯾﮭم ﻟﻌدم ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺷﻲء ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻋﻧﮫ.

 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺑن ھﺎدي ،ﯾﺎﺳﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(61 – 60 .
 -2اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(153 .
 -3اﻧظر :أﺑو اﻟﻔﺗوح ،واﺋل ﻣﺣﻣود .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(643 .
 -4ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻧظر :زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ف 122 .ص.(205 .
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وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺷﺧص اﻟﻣرﯾض ﻣﻊ اﻟوﻗت ﺷدﯾد اﻻﻧﻔﻌﺎل وﻋدواﻧﯾﺎ ً ﻣن دون أن
ﯾدرك ذﻟك ﺣﺗﻰ ،وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﺻل ﺑﮫ اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺗﮫ ﻟطﺑﯾب ﻧﻔﺳﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺧﻔف ﻋﻧﮫ ﻣﺎ ﯾﺷﻌر
ﺑﮫ اﺗﺟﺎه ﻧﻔﺳﮫ وﻣن ﺣوﻟﮫ وﺣﺗﻰ ﯾﺧﻔف أﯾﺿﺎ ً ﺗﻘﻠﺑﺎﺗﮫ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ.
ﻓﺎﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﺣد أﻣراض اﻟدم ﺗﻌﻧﻲ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن أن اﻟﻣﺻﺎب ﺑﮫ ﺳﯾﻔﻘد ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻓﻼ ﯾﺗوﻓر
ﻋﻼج ﻟﮫ ﺣﺗﻰ اﻵن أي أن اﻟوﻓﺎة ﻣﺣﻘﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ھذا اﻟﻣرض ﺣﺗﻰ ﻟو ﺣدﺛت ﺑﻌد ﻋدة ﺳﻧوات ﻣن
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﮫ ،واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻹﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎً .وأﯾﺿﺎ ً ھذا اﻟﻣرض ﯾﺛﯾر اﻟﺷﻛوك ﻓﻲ ﻧﻔس
اﻟﻣﺻﺎب ﺑﮫ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﮫ ورﻏﺑﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل وﺧوﻓﮫ ﻣن اﻵﻻم اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺻﯾﺑﮫ ﺳواء ﻛﺎﻧت
ﻋﺿوﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ ،وﻗد ﯾﺻل ﺑﮫ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻋزل ﻧﻔﺳﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً وأﺳرﯾﺎً ،ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﮭﺟر
اﻟزوج زوﺟﺗﮫ ورﺑﻣﺎ ﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ اﻟﺗطﻠﯾﻖ ،وﻗد ﺗﺗﻌرض اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣل ﻟﻺﺟﮭﺎض 1.ﻛل ھذه ﻣن
أﺿرار أدﺑﯾﺔ ﻗد ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺎﻟﻣرض ھو واﻟﻣﻘرﺑﯾن ﻣﻧﮫ ،ﻓﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻋر ﻗد ﺗﻧﺗﻘل ﻣﻧﮫ
إﻟﯾﮭم.
وﺑﮭذا ﯾﺷﻣل اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ ﻣﺟﻣوع اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣرﯾض اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
واﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣرض أو ﺣﺗﻰ ﻣﺟرد اﻹﻋﻼن ﻋن ھذه اﻹﺻﺎﺑﺔ ،وذﻟك ﻷن
ھذه اﻻﺿطراﺑﺎت واﻵﻻم اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑﮭﺎ ﻟﻠﻣﺻﺎب ﻋﻠﻰ أﺛر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗؤدي ﺣرﻣﺎﻧﮭم ﻣن ﺑﻌض ﻣﺑﺎھﺞ
اﻟﺣﯾﺎة وﻣﺗﻌﺗﮭﺎ ،وھﻧﺎك ﻣن ﯾرى ﺑﺄن ﺿرر اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن ﻣﺗﻌﺔ اﻟﺣﯾﺎة ﻟﯾس ﺳوى ﻣظﮭر ﻣن ﻣظﺎھر
اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ،واﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻌوﯾﺿﮫ.

2

وﻛﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ ً أن ھﻧﺎك ﺿرر ﻣﺎدي ﻣرﺗد ﯾوﺟد أﯾﺿﺎ ً ﺿرر ﻣﻌﻧوي ﻣرﺗد ،وﻛﻼھﻣﺎ
ﯾﺗﺷﺎﺑﮭﺎن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﺗرﺗد ﺗﻠك اﻷﺿرار ﻋﻠﯾﮭم ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﻓرد ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺗﮭم ،وﯾﺧﺗﻠﻔﺎن
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أن اﻷول ﻗد ﯾﺻﯾﺑﮭم ﻓﻲ اﻟﺟﺳد أو اﻟﻣﺎل أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﮭو ﯾﺻﯾﺑﮭم ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺷﻌورھم أو
ﻛراﻣﺗﮭم .ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻼﻗﺗﮭم ﺑﺎﻟﻣﺿرور ،ﻓﺎﻟﻣﺿرور ﺿررا ً ﻣرﺗدا ً ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻣﺎ أﺻﺎﺑﮫ
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(158 .
 -2اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ) .ص.(159 .
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ﺷﺧﺻﯾﺎ ً ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت اﻟﻣرﯾض.

1

وﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾﺟب اﻹﺷﺎرة أن ﻣن ﯾﻘدر ﻣﻘدار اﻟﺿرر ھم اﻟﺧﺑراء ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺟﺎل وھم
اﻷطﺑﺎء ،ﻓﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺣﯾل ﻣﻠف اﻟدﻋوى ﻟﻠﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟطب ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣر ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺿرور
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﯾﺻﯾﺑﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وﺗﺣدد ﻧﺳب اﻟﻌﺟز وﺑﻌدھﺎ ﯾﻘدر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿرور وﻓﻖ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻘدم إﻟﯾﮫ ﻣن ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن وﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳﺑﮭﺎ ﺿﻣن ﺣدود اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
اﻟﻣطﺎﻟب ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋوى .وھذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﺻدده ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  18ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  4ﻟﺳﻧﺔ
 2016ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ]ﺗﻧﺷﺄ ﺑﻘرار ﻣن اﻟوزﯾر أو رﺋﯾس اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﺣﺳب اﻷﺣوال ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺑرة ﻣن اﻷطﺑﺎء اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ،ﺗﺳﻣﻰ "ﻟﺟﻧﺔ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ" ،وﺗﺣدد اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ وإﺟراءات ﻋﻣﻠﮭﺎ[ ،وﻟم ﯾﻛﺗﻔﻲ اﻟﻣﺷرع
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑﺗﺣدﯾد ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻛوﯾن ھذه اﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﺑل وﺣدد ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة  18ﻛﺎﻵﺗﻲ
]وﺗﺧﺗص ھذه اﻟﻠﺟﺎن دون ﻏﯾرھﺎ ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎل إﻟﯾﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﮭﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ أو
اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗﻘرﯾر ﻣدى وﻗوع اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻣن ﻋدﻣﮫ وﻣدى ﺟﺳﺎﻣﺗﮫ ،وﻓﻲ ﺣﺎل
ﺗﻌدد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛل ﻣن ﺷﺎرك ﻓﻲ ھذا اﻟﺧطﺄ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﺳﺑﺑﮫ واﻷﺿرار اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﯾﮫ
واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ واﻟﺿرر وﻧﺳﺑﺔ اﻟﻌﺟز ﻓﻲ اﻟﻌﺿو اﻟﻣﺗﺿرر إن وﺟدت ،وﻟﻠﺟﻧﺔ
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺧﺑراء وﺑﻣن ﺗراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﮭﺎﻣﮭﺎ[.
وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﻗﺎﺿﻲ أن ﯾﺻدر أﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺧﺻوص أي ﺧطﺄ طﺑﻲ
دون ﺗﻘرﯾر ﻣن ﻟﺟﻧﺔ طﺑﯾﺔ ،ﻓﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر طﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺻدر ﺣﻛﻣﮫ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض 1.وﻗد
ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة  18واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ]وﻻ ﺗﻘﺑل دﻋﺎوى اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ
ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻟﻠﺟوء واﻟﻌرض ﻋﻠﻰ ﻟﺟﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺳرﺣﺎن ،ﻋدﻧﺎن ) .(2010اﻟﻣﺻﺎدر ﻏﯾر اﻹرادﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام "اﻟﺣﻖ اﻟﺷﺧﺻﻲ :اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر – اﻟﻔﻌل اﻟﻧﺎﻓﻊ –
اﻟﻘﺎﻧون" ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺻوﻟﮫ ﻣن اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ ﻣﻌززة ﺑﺄﺣدث ﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻲ
)ص .(81 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﺷﺎرﻗﺔ :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﺻﻘﯾر ،ﻗﯾس إﺑراھﯾم ) .(1996اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ :ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ )ص.(168 .
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟرﯾﺎض :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد اﻟوطﻧﯾﺔ.
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اﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون[.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ واﻧﺗﻔﺎؤھﺎ
ﻻ ﯾﻛﻔﻲ ﺗواﻓر رﻛﻧﻲ اﻟﺧطﺄ واﻟﺿرر وﺣدھﻣﺎ ﻓﻼﺑد ﻣن وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ أي إﺛﺑﺎت
أن اﻟﺧطﺄ ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ً ﻟﻠﺿرر اﻟذي أﺻﺎب اﻟﻣرﯾض وھذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ،وھﻲ اﻟرﻛن
اﻟﺛﺎﻟث ﻣن أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ 1،واﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻟﺧﺎص أن ﯾﻛون اﻟﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻌدم
ﻗﯾﺎم اﻟﻣدﯾن ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗزاﻣﮫ اﻟﻌﻘدي ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ،وأن ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻺﺧﻼل ﺑواﺟﺑﮫ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ .وھو ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺧطﺄ ،وﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ھﻲ اﻟرﻛن اﻟﺛﺎﻟث ﻣن
أرﻛﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ.

2

ﻓﯾﺟب ﻗﯾﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ واﻟﺿرر ﻓﺈذا اﻧﺗﻔت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ اﻧﺗﻔت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،
وﺗﺣدﯾد راﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﯾﻌد ﻣن اﻷﻣور اﻟﺷﺎﻗﺔ واﻟﻌﺳرة ﻧظرا ً ﻟﺗﻌﻘد اﻟﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ
وﺗﻐﯾر ﺣﺎﻻﺗﮫ وﺧﺻﺎﺋﺻﮫ وﻋدم وﺿوح أﺳﺑﺎب اﻟﻣﺿﺎﻋﻔﺎت ﻓﻘد ﺗﻌود أﺳﺑﺎب اﻟﺿرر إﻟﻰ ﻋواﻣل
ﺑﻌﯾدة أو ﺧﻔﯾﺔ ﺗﻌود إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺗرﻛﯾب ﺟﺳم اﻟﻣرﯾض أﻣﺎ ﻋن ﺧطﺄ اﻟﻣرﯾض ﻓﺗﻧﺗﻔﻲ راﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ
إذا ﻛﺎن وﺣده اﻟﺳﺑب ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿرر أﻣﺎ إذا ﺳﺎھم ﻣﻊ ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب أﺳﺑﺎب أﺧرى ﻓﻲ وﻗوع
اﻟﺿرر ﻓﺈن ذﻟك ﻻ ﯾرﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب وإﻧﻣﺎ ﯾﺧﻔﻔﮭﺎ.

3

اﻟﻔرع اﻷول :ﻧﺷوء اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ
ھﻧﺎك ﻋدة ﻋﻘﺑﺎت ﻗد ﺗواﺟﮭﻧﺎ ﻓﻲ رﻛن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم وﻣﻧﮭﺎ ﺗﻌدد
اﻷطراف اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﮭذه اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﺑﺗداء ﻣن ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم وﻣن ﺛم اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟﻌﯾﺎدة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
وأﺧﯾرا ً اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺷرف وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻓﻘد ﯾﺻدر اﻟﺧطﺄ ﻣن أﺣد ﻣﻧﮭم وﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻣن أﯾن
ﺻدر اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ .أﻣﺎ اﻟﻌﻘﺑﺔ اﻷﺧرى ﻓﮭو اﻟﻔﺎﺻل اﻟزﻣﻧﻲ ﺑﯾن إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﻟﺿرر وظﮭور
 -1اﻧظر :ﻣﺄﻣون ،ﻋﺑداﻟرﺷﯾد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(189 .
 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﺄﻣون ،ﻋﺑداﻟرﺷﯾد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(189 .
 -3راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﻧﺻور ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(119 – 118 .
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اﻷﻋراض ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻔﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻣﺛل ﻣرض اﻹﯾدز ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أﻻ ﺗظﮭر اﻷﻋراض إﻻ ﻓﻲ
ﻣراﺣل ﻣﺗﺄﺧرة واﻟﺗﻲ ﺗﻘدر ﺑﻧﺣو  8إﻟﻰ  10ﺳﻧوات وﯾﻛﺷف ھذا اﻟﻣرض ﻋن طرﯾﻖ ﺗﺣﻠﯾل اﻟدم،

1

ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أﻻ ﯾدرك اﻟﻣﺻﺎب ﺑﮫ إﻻ ﺑﻌد ﺳﻧوات ﻣن إﺻﺎﺑﺗﮫ ﻓﻼ ﯾﻘوم اﻹﻧﺳﺎن
ﺑﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟدم ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة ﺑل ﻋﻧد ﺣﺎﺟﺗﮫ ﻟذﻟك ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻧد ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﯾﮫ
إﺛﺑﺎت ﻣن ھو اﻟﻣﺗﺳﺑب ﺑﮭذا اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻓوﻗﺗﮭﺎ ﻗد ﯾﺛﯾر اﻟﺗﺳﺎؤل ﺣول طرﯾﻘﺔ اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌدوى ﺧﺎﺻﺔ
أن اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ﻻﺑد أﻧﮭﺎ ﺗﻛون ﻗد أﺗﻠﻔت ﻣﻧذ وﻗت طوﯾل ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣن
اﻟﺻﻌب إﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ واﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ.

2

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧﻛون أﻣﺎم ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد اﻷﺳﺑﺎب ،واﻟﺗﻲ ﯾﺛور اﻟﺗﺳﺎؤل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم
ھل ﯾؤﺧذ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ وﻗوع ھذا اﻟﺿرر أم ﯾؤﺧذ ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر وﺗﺟﺎھل
ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ؟ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌدد اﻷﺳﺑﺎب ظﮭرت ﻋدة ﻧظرﯾﺎت ﻧﺗﻧﺎوﻟﮭﺎ ﺗﻔﺻﯾﻼً:
 ﻧظرﯾﺔ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻷﺳﺑﺎب :وھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﻌﺗد ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺿرر ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أنﺗﺧﻠف أي ﺳﺑب ﺳﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ ً إﻟﻰ ﻋدم وﻗوع اﻟﺿرر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب اﻻﻋﺗداد ﺑﺟﻣﯾﻊ
اﻷﺳﺑﺎب ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﻌﯾدة ﻓﮭﻲ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿرر 3.أي أﻧﮫ وﻓﻖ ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟو
ﺗﺧﻠف ﺳﺑب واﺣد ﻣن ﺗﻠك اﻷﺳﺑﺎب ﻟﻣﺎ وﻗﻊ اﻟﺿرر ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺑﺎب
ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﺧذ ﺑﮭﺎ 4،ﻟﻛن اﻧﺗﻘدت ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻼف ﺟﺳﺎﻣﺔ اﻷﺧطﺎء
اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻘد ﯾﻛون ﺑﻌﺿﮭﺎ ﺑﺳﯾط واﻵﺧر ﻛﺑﯾر وﯾؤدي ذﻟك إﻟﻰ ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد
اﻟﺿرر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ داﺋرة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ وﺗﺣﻣل اﻟﺑﻌض أﻛﺑر ﻣن ﺣﺟم اﻟﺧطﺄ
اﻟﻣرﺗﻛب 5.وﻻ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻣﺿرور إﺛﺑﺎت اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺿرر طﺎﻟﻣﺎ أﺛﺑت ﻛﺎﻓﺔ
-1

-2
-3
-4
-5

راﺟﻊ :ﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻣرض ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑﺷري اﻟﻣﻛﺗﺳب " اﻹﯾدز ".
https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Diseases/Infectious/Pages/
 ،AIDS1.aspxﺑﺗﺎرﯾﺦ .2020/7/22
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣدوري ،ﺳﺎﻋد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(86 – 85 .
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﺄﻣون ،ﻋﺑداﻟرﺷﯾد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(193 .
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﺳﻧﮭوري ،ﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ف 605 .ص.(905 .
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺗواﺗﻲ ،ﻣرﯾم .زﯾدان ،ﻟﯾﻠﯾﺔ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(64 .
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اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺳﺎھﻣت ﺑوﻗوع اﻟﺿرر.

1

 ﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻔﻌﺎل :ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﻻﺗﻌﺗد ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻠﺿرر ﺑل ﺗﻌﺗد ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺳﺑب اﻟﻣﻧﺗﺞ أو اﻟﻔﻌﺎل وھو اﻟﺳﺑب
اﻟذي ﯾﻛون ﻛﺎﻓﯾﺎ ً وﺣده ﻹﺣداث اﻟﺿرر ،أﻣﺎ ﻏﯾره ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻛون ﻋﺎرﺿﺔ ﻻ
ﺗؤدي وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺟرى اﻟﻌﺎدي ﻟﻸﻣور إﻟﻰ إﺣداث اﻟﺿرر 2.ﻓﯾﺗم ﺗﺟﺎھل ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺑﺎب
اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ أو اﻟﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗؤدي إﻟﻰ إﺣداث اﻟﺿرر وﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑب اﻟذي
ﯾﺣدث ھذا اﻟﺿرر وﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻋدة أﺳﺑﺎب وﻟﯾس ﺳﺑﺑﺎ ً واﺣدا ً ﻓﯾؤﺧذ ﺑﮭﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎً.
وﯾﺄﺧذ أﺻﺣﺎب ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟزﻣﻧﻲ ﻛﻠﻣﺎ طﺎﻟت اﻟﻣدة ،وﻛﻠﻣﺎ اﻧﻘطﻌت اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌل واﻟﺿرر وذﻟك ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣرﯾض.

3

وﻗد أﺧذ ﺑﮭذه اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ 4،واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘد ﺟﺎء ﻓﻲ
أﺣد أﺣﻛﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ ))واﻧﺣراف اﻟطﺑﯾب ﻋن أداء ھذا اﻟواﺟب ﯾﻌد ﺧطﺄ
ﯾﺳﺗوﺟب ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﻠﺣﻖ ﺑﺎﻟﻣرﯾض ﻣﺎ دام ھذا اﻟﺧطﺄ ﻗد ﺗداﺧل ﺑﻣﺎ
ﯾؤدي إﻟﻰ ارﺗﺑﺎطﮫ ﺑﺎﻟﺿرر ،اﻟﺳﺑب ﺑﺎﻟﻣﺳﺑب وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ اﻟوﻗوف ﻋﻧد
اﻟﺳﺑب اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿرر دون اﻟﺳﺑب اﻟﻌﺎرض اﻟذي ﻟﯾس ﻣن طﺑﯾﻌﺗﮫ إﺣداث
ﻣﺛل ھذا اﻟﺿرر(( 5،وﻷن ﻓﻲ ھذه اﻟﻧظرﯾﺔ ﻗدرا ً ﻣن اﻟﻌدل ﻷن اﻟﻘﺿﺎء ﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻗﺑل ﺗﺣﻣﯾل
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻷي طرف ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﺧﺑراء ،واﻟﺧﺑرة اﻟطﺑﯾﺔ ھﻲ اﻟﺗﻲ
ﺗﺣدد ﺳﺑب اﻟﺿرر وﻣن ﺛم اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﮫ ﻓﻠﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣل اﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌل ﻟم
ﯾرﺗﻛﺑوه.

6

-1
-2
-3
-4
-5
-6

راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﻧﺻور ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(122 .
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺳرﺣﺎن ،ﻋدﻧﺎن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص .(99 .ﻛذﻟك راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ .ﻣرﺟﻊ
ﺳﺎﺑﻖ) .ف 189 .ص.(216 .
اﻧظر :ﺗواﺗﻲ ،ﻣرﯾم .زﯾدان ،ﻟﯾﻠﯾﺔ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(64 .
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻧظر :اﻟزﯾود ،ﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(544 .
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ،اﻟطﻌن رﻗم  492ﻟﺳﻧﺔ  2012س  7ق .أ ﺗﺟﺎري ،ﺟﻠﺳﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2013/5/9
ﺗﻣﯾﯾز أردﻧﻲ رﻗم  ،1997/2238ﺑﺗﺎرﯾﺦ  .1998/3/30وﺣﻛم ﺑرﻗم  2007/768ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،2007/9/3ﻣﻧﺷورات ﻣرﻛز ﻋداﻟﺔ
اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ.
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وﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن
اﻹﺳﻧﺎد اﻷول ھو اﻹﺳﻧﺎد اﻟطﺑﻲ ،واﻟﺛﺎﻧﻲ اﻹﺳﻧﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻛﻣﺎ اﻵﺗﻲ:
أوﻻً :اﻹﺳﻧﺎد اﻟطﺑﻲ :وھو إﺛﺑﺎت وﺟود اﻟﻣرض ﻓﻲ دم اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺿرور ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل
اﻟدم ﻋن طرﯾﻖ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻔﺣوص اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﺑواﺳطﺔ ﺟﮭﺎت طﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣﺷﮭود ﻟﮭﺎ اﻟﻧزاھﺔ
واﻟﻛﻔﺎءة ﺗﻛﺷف ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠوث اﻟدم وإﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣﺿرور.

1

ﻓﻣﺛﻼً ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻣرض اﻹﯾدز ،ﻓﺈن ﻓﺣوص ﻋدﯾدة ﯾﺷﺗرط اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
اﻹﺻﺎﺑﺔ وﻛذﻟك ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ درﺟﺎﺗﮭﺎ أو ﻣرﺣﻠﺗﮭﺎ وذﻟك ﺑﮭدف وﻗﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣن ﺗﻔﺷﻲ
اﻟﻌدوى ،ﻛﺎﻟﻔﺣص اﻟﺷﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟذي ﯾﺷﻣل اﻟﻔﺣص اﻻﺧﺗﯾﺎري واﻟﻔﺣص
اﻹﺟﺑﺎري.

2

واﻟﻔﺣص اﻻﺧﺗﯾﺎري ﯾﻛون ﺑرﻏﺑﺔ ﻣن اﻟﺷﺧص وﺑﺈرادﺗﮫ اﻟﺣرة وﻟﮫ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮫ ﻟﻠﺗﺄﻛد
ﻣن ﺧﻠوه ﻣن ﺗﻠك اﻷﻣراض أو ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺛﺎر اﻟﺷك ﻓﻲ ﻗﻠﺑﮫ ﻋﻧد ﺷﻌوره ﺑﺄﺣد اﻷﻋراض اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ
ﻟﻠﻣرض .أﻣﺎ ﻋن اﻟﻔﺣص اﻹﺟﺑﺎري ﻓﯾﻛون ﻻزﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺛﻼً ﻋﻧد اﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم ﻓﯾﺟب
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻠك اﻟﻔﺣوﺻﺎت واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺧﻠوه ﻣن أﻣراض اﻟدم ﻗﺑل ﻣﻧﺣﮫ ﻟﻠﻣرﯾض ،وأﯾﺿﺎ ً ﻋﻧد اﺳﺗﻘدام
اﻷﻓراد ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻷﻏراض ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﯾﻠزﻣﮫ ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك ،وھذا ﻣﺎ
ﺟﺎء ﺑﮫ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  7ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ ﻟﻠواﻓدﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻣل
أو اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  2ﻋﻠﻰ ]ﯾﺧﺿﻊ اﻟواﻓدون إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻐرض
اﻟﻌﻣل أو اﻟدراﺳﺔ أو اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻔﺣوص اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘرار وﺗﺣدد ﺷروط ﻣﻧﺢ
اﻹﻗﺎﻣﺔ أو ﺗﺟدﯾدھﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧوع اﻹﺻﺎﺑﺔ وﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﻔﺣوﺻﯾن وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ -1 -:ﻓﺣص
ﻣرض اﻹﯾدز )ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ( -2 ...ﻓﺣص ﻣرض اﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد اﻟﻔﯾروﺳﻲ )ب( ...اﻟﺦ[.
 -1اﻧظر :ﯾﻣﯾﻧﺔ ،ﺑراﺑﺢ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(155 .
 -2اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(165 .
 -3راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  7ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ ﻟﻠواﻓدﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻣل أو اﻹﻗﺎﻣﺔ.
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ورﻏم ﻛل ﺗﻠك اﻟﻔﺣوﺻﺎت إﻻ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻛون ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟوﻗت اﻟذي
أﺻﯾب ﺑﮫ اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﻟﻣرض ﻣﺳﺗﻌﺻﯾﺔ ،ﺑﺳﺑب اﻟﻔﺎرق اﻟزﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﻣراض ﻣﺛل اﻹﯾدز
ﺑﯾن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﮫ وظﮭور اﻷﻋراض .ﻓﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﺗﺣدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﺳﺑب
ﺑﮭذا اﻟﻣرض ھل أﺻﯾب ﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل دم ﺣدﺛت ﺑﺎﻟﻣﺎﺿﻲ أم ﻷﺳﺑﺎب أﺧرى ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ
ﺑﻧﻘل اﻟدم ﻣﺛل اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺟﻧﺳﻲ أو أن ﺗﻛون اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣل ﺗﺣﻣل اﻟﻔﯾروس دون إدراﻛﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺗﻧﻘﻠﮫ إﻟﻰ ﺟﻧﯾﻧﮭﺎ .ﻓﻣﺛل ھذه اﻟﺣﺎﻻت ﯾﺣﺗﺎج اﻷﻣر ﻟﻠﺗرﻛﯾز واﻟﺗدﻗﯾﻖ اﻟﺷدﯾد ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﻣﺗﺳﺑب ﺑﮭذا
اﻟﺿرر.
ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻹﺳﻧﺎد اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ :وھذا اﻹﺳﻧﺎد ﯾﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ إﺳﻧﺎد اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺗﻠوث اﻟدم ﻣن ﺟراء
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم وﻓﻖ اﻟﺳﺑل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدد ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣﺳؤول 1.واﻹﺳﻧﺎد اﻟطﺑﻲ ﯾﺳﺎﻋد اﻹﺳﻧﺎد
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻘل اﻟدم واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌدد ﻓﯾﮭﺎ اﻷطراف اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﺳﺑب
ﺑﺎﻟﺿرر وﻣدى ﺗراﺑطﮫ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ،ﻓﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﺳﺗﺧﻼص اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣن اﻟﻘراﺋن اﻟﻣﻘدﻣﺔ
أﻣﺎﻣﮫ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ اﻹﺳﻧﺎد اﻟطﺑﻲ وإﺻدار ﺣﻛﻣﮫ وﻓﻖ أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون وﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻣرﺟوة
ﻣﻧﮫ.
ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ أن ﯾراﻋﻲ ﻋﻧد اﺳﺗﺧﻼﺻﮫ
ﻟﻠﻘراﺋن ﻣﻧﺗﮭﻰ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ،وأن ﯾﻌرف اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟوﻗوف ﻋﻧدھﺎ ،ﺣﯾث ﻻ ﯾﻘﺣم ﻧﻔﺳﮫ
ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺋل ﻓﻧﯾﺔ ﯾﺗرك أﻣر اﻟﺑت ﻓﯾﮭﺎ ﻷھل اﻟﺧﺑرة ﻣن اﻷطﺑﺎء.

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻧﻔﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ
ﻛﻣﺎ ﺣدد اﻟﻘﺎﻧون طرق ﻹﺛﺑﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر واﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﺣدد ﻛذﻟك طرق
ﻟﻧﻔﻲ ھذه اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻓﯾﺣﻖ ﻟﻠطﺑﯾب اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﮫ وﻧﻔﻲ اﻻدﻋﺎءات اﻟﻣوﺟﮫ إﻟﯾﮫ .وﻻ
ﯾﺧﺗﻠف دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻋن دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻛﻼھﻣﺎ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺑب
 -1اﻧظر :ﯾﻣﯾﻧﺔ ،ﺑراﺑﺢ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(155 .
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اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﻣﻛون ﻣن اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة أو ﺧطﺄ اﻟﻐﯾر أو ﺧطﺄ اﻟﻣﺿرور ﻧﻔﺳﮫ .وھﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ
وردت ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  287ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ]إذا أﺛﺑت اﻟﺷﺧص أن
اﻟﺿرر ﻗد ﻧﺷﺄ ﻋن ﺳﺑب أﺟﻧﺑﻲ ﻻ ﯾد ﻟﮫ ﻓﯾﮫ ﻛﺂﻓﺔ ﺳﻣﺎوﯾﺔ أو ﺣﺎدث ﻓﺟﺎﺋﻲ أو ﻗوة ﻗﺎھرة أو ﻓﻌل
اﻟﻐﯾر أو ﻓﻌل اﻟﻣﺗﺿرر ﻛﺎن ﻏﯾر ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺿﻲ اﻟﻘﺎﻧون أو اﻻﺗﻔﺎق ﺑﻐﯾر ذﻟك[.

1

وﺟﺎء ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة أﻋﻼه ﺑﺷﻛل ﺻرﯾﺢ ﻋن اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﻟﻠطﺑﯾب اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم أو ﻓﻲ أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أﺧرى اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻧﮫ وإﺛﺑﺎت اﻧﻘطﺎع راﺑطﺔ
اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﻧﺳوب ﻟﻠطﺑﯾب واﻟﺿرر.
وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  17ﻋﻠﻰ ]ﻻ ﺗﻘوم
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣن اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ -2 ..... :إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر ﻗد وﻗﻊ ﺑﺳﺑب ﻓﻌل اﻟﻣرﯾض
ﻧﻔﺳﮫ أو رﻓﺿﮫ ﻟﻠﻌﻼج أو ﻋدم إﺗﺑﺎﻋﮫ ﻟﻠﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة إﻟﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻋﻼﺟﮫ ،أو
ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﺑب ﺧﺎرﺟﻲ[.
وﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد أن اﺳﺗﺧﻼص ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧطﺄ وﺿرر وﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ
ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ ﻣن ﺳﻠطﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﺳﺗﺧﻼﺻﮭﺎ ﺳﺎﺋﻐﺎ ً ﻟﮫ أﺻﻠﮫ اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻷوراق وﻻ
ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻓﯾﮫ ﻟﻠﻘﺎﻧون 2،وھذا ﻣﺎ ﻗﺿت ﺑﮫ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﻘوﻟﮭﺎ ))أﻧﮫ وإن ﻛﺎن ﺛﺑوت اﻟﺧطﺄ
اﻟﻣوﺟب ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب أو ﻧﻔﯾﮫ واﺳﺗﺧﻼص ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ واﻟﺿرر أو ﻧﻔﯾﮭﺎ ھو ﻣن
ﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺗﻘدﯾرھﺎ وﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض،
إﻻ أن ذﻟك ﻣﺷروط ﺑﺄن ﺗورد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺎﺋﻐﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ اﻧﺗﮭت إﻟﯾﮫ(( 3.وھذا ﻣﺎ أﯾدﺗﮫ أﯾﺿﺎ ً
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز دﺑﻲ ﺑﻘوﻟﮭﺎ ))ﺗﻘدﯾر اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﮭﺎ أﻧﮭﺎ ﻗوة ﻗﺎھرة وﺗﻘدﯾر اﻷدﻟﺔ ،ﻣﺳﺎﺋل
ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻣن ﺳﻠطﺎت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع وﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟك طﺎﻟﻣﺎ أﻗﺎﻣت ﻗﺿﺎﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ
 -1وﯾﻘﺎﺑل ھذا اﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  261ﻣدﻧﻲ أردﻧﻲ .واﻟﻣﺎدة  165ﻣدﻧﻲ ﻣﺻري.
 -2اﻧظر :اﻟﺷرﻗﺎوي ،اﻟﺷﮭﺎﺑﻲ إﺑراھﯾم ) .(2008ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام اﻹرادﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ )ص.(204 .
اﻟﺷﺎرﻗﺔ :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 -3راﺟﻊ :ﺣﻛم ﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،رﻗم  333ﻟﺳﻧﺔ  ،2012ﺗﺎرﯾﺦ .2012/12/19
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أﺳﺑﺎب ﺳﺎﺋﻐﺔ((.

1

ورﻛن اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ رﻛن ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﮫ ،وﯾﺗﺟﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ أﻣرﯾن؛ اﻷول ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌل وراﺑطﺔ
اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ وإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻧﻔﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ھذا اﻟﻧﻔﻲ ،ﻓﺎﻟﻔﻌل ﻣﺳﺄﻟﺔ
وراﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣﺳﺄﻟﺔ أﺧرى .أﻣﺎ اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﮭو إن اﻷﺻل ﻓﻲ راﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ أﻧﮫ ﻣﺎدام ھﻧﺎك
ﺿررا ً ﻣﺗﺻﻼً ﺑﻔﻌل ﺷﺧص ،ﻓراﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣﻔﺗرﺿﺔ إﻻ إذا أﻗﺎم اﻟطﺑﯾب اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ
ﻋﻛس ذﻟك.
وﺑﻌد ذﻛر ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﻔﺎء ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ،ﺳﻧﺗطرق اﻵن ﻟﺻور ﻧﻔﻲ
اﻟراﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ دﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ إذا ﺗﺣﻘﻘت إﺣداھﺎ وﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺎ
ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور ﻣن ﺗﻌوﯾض .وﺗﻧﺣﺻر ھذه اﻟﺻور- :
أوﻻً :اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة :اﺳﺗﻘر اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة واﻟﺣﺎدث اﻟﻔﺟﺎﺋﻲ أﻣر واﺣد،
ﯾﺟب ﻟوﺟود وﻗوع أﻣر ﺗواﻓر ﻓﯾﮫ ﺻﻔﺗﺎن ﻣﻌﺎً ،ﻋدم اﻟﺗوﻗﻊ وﻋدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟدﻓﻊ ،وﻻ ﯾﺷﺗرط أن
ﯾﻛون ﺧﺎرﺟﯾﺎ ً ﻛﺎﻟزﻟزال أو ﺑرﻛﺎن أو داﺧﻠﯾﺎ ً ﻛﺎﻧﻔﺟﺎر آﻟﺔ.

2

وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة ھو اﻟﺳﺑب اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺿرر اﻟذي أﺻﺎب اﻟﻣرﯾض ﻓﺈﻧﮭﺎ
ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎ ً ﻹﻋﻔﺎء اﻟطﺑﯾب اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻌدم ﻗﯾﺎم ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻓﻌﻠﮫ وھذا اﻟﺿرر.
ﻟﻛن إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة واﺣدة ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أﺣدﺛت اﻟﺿرر ﻟﻠﻣرﯾض إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺧطﺄ
اﻟطﺑﯾب ،ﻓرﻏم ذﻟك ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟوﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺎ أرﺗﻛﺑﮫ ﻣن ﺧطﺄ وﺿرر.
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول إن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة ﺗﻌد ﻧﺎدرة اﻟﺣدوث ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﺧﺎﺻﺔ أن
أﻣراض اﻟدم أﺻﺑﺣت ﻣﻌروﻓﺔ وﯾﻣﻛن اﻟﻛﺷف ﻋﻧﮭﺎ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻔﺣوﺻﺎت اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك،
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﺗﻌد ﺳﺑﺑﺎ ً أﺟﻧﺑﯾﺎ ً ﯾﻣﻛن اﻷﺧذ ﺑﮭﺎ ﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎل اﺷﺗراك ﺧطﺄ
 -1اﻧظر :ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز دﺑﻲ ،اﻟطﻌن رﻗم  226و 228ﻟﺳﻧﺔ  1992ﺑﺗﺎرﯾﺦ /17إﺑرﯾل.1993/
 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﺳرﺣﺎن ،ﻋدﻧﺎن إﺑراھﯾم .ﺧﺎطر ،ﻧوري ﺣﻣد ) .(2005ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ "ﻣﺻﺎدر اﻟﺣﻘوق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
– اﻻﻟﺗزاﻣﺎت " دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ )ص .(445 – 444 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋ ّﻣﺎن :دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
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ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم أو اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟطﺑﯾب وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻣﻊ اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة ﻓﺈﻧﮭم ﯾﺗﺣﻣﻠون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﺑﻣﻘدار ﺧطﺄھم ﻓﻘط.

1

ﺛﺎﻧﯾﺎً :ﻓﻌل اﻟﻐﯾر :اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﻐﯾر ﻛل ﺷﺧص ﻻ ﯾﻛون اﻟطﺑﯾب اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺳؤوﻻً ﻋﻧﮫ ﻓﮭو
ﻣن اﻟﻐﯾر ،وﯾﺷﻣل اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺳﺄل ﻋﻧﮭم ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻣن ﺗﺎﺑﻌﯾﮫ أو ﻣن اﻟﻣﺷﻣوﻟﯾن ﺑرﻗﺎﺑﺗﮫ.

2

أي أن اﻟﻐﯾر ﺻﺎﺣب اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺷﺧﺻﺎ ً آﺧر ﻏﯾر اﻟﻣﺿرور وﻏﯾر اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺟب أﻻ ﯾﻛون اﻟﻐﯾر ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺳؤول ﻋن رﻗﺎﺑﺗﮭم أو ﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﮫ ﻣﺛل
ﻣﺳﺎﻋدي اﻟطﺑﯾب ﻣن أطﺑﺎء ﻣﺗدرﺑﯾن وﻣﻣرﺿﯾن.
ﻓﺈذا أﺛﺑت اﻟطﺑﯾب اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ أن اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎب اﻟﻣرﯾض ﯾﻌزى إﻟﻰ ﻓﻌل اﻟﻐﯾر ﻻ
إﻟﻰ ﺧطﺋﮫ ھو ،وأن ﻓﻌل اﻟﻐﯾر ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮫ ﺷروط اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة ،ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ
ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ .وﻗد اﺷﺗرطت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ أن ﯾﻛون ﻓﻌل اﻟﻐﯾر ھو وﺣده اﻟﻣﺳﺑب
ﻟﻠﺿرر ﺣﺗﻰ ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺷﻛل ﺗﺎم.

3

وﻗد ﯾﺗﺣﻘﻖ ﻓﻌل اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ،ﻓﻣﺛﻼً ﻋﻧد ذھﺎب ﺷﺧص ﻟطﺑﯾب وﯾﻘوم ﺑﺑﻌض
اﻟﻔﺣوﺻﺎت وﻣن ﺿﻣﻧﮭﺎ ﻓﺣص ﺧﻠو دﻣﮫ ﻣن أﻣراض اﻟدم ،وظﮭور ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻔﺣص ﺑﺧﻠوه ﻣن ﺗﻠك
اﻷﻣراض ،ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻛس ذﻟك ،ﺛم اﺳﺗﻌﻣل ھذه اﻟﺗﻘرﯾر ﻋﻧد طﺑﯾب آﺧر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗطﻠب اﻟوﺿﻊ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل دم وﺛﻘﺔ اﻟطﺑﯾب ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘرﯾر اﻟطﺑﯾب اﻷول ﻓﺄﺧذ ﺑﮫ ،وﻗﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ
ﻧﻘل اﻟﻣرض إﻟﻰ اﻟﻣرﯾض ،ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون اﻟطﺑﯾب اﻷول ھو اﻟﻐﯾر اﻟذي ﻗطﻊ راﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ .ﻣﺛﺎل آﺧر ﯾﻣﻛن ﻟﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم أن ﯾﻧﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ إذا أﺛﺑت أن
اﻟطﺑﯾب أو ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ھم ﻣن أﺧطﺄ ﺑﻔﺻﯾﻠﺔ دم اﻟﻣرﯾض وأﻋطﺎه ﻓﺻﯾﻠﺔ ﻣﻐﺎﯾرة ﻟﻔﺻﯾﻠﺗﮫ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
وﻗﻊ اﻟﺿرر أو أن اﻷدوات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟطﺑﯾب أو ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص .(174 .ﻛذﻟك راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺑن ھﺎدي ،ﯾﺎﺳﯾن.
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(68 .
 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ف 155 .ص.(266 .
 -3اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ  .1995/11/16ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣﻛﺎم ،ﻟﺳﻧﺔ  ،15اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻟث) ،1995 ،ص.(1429 .
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ﻣﻠوﺛﺔ وﺑﮭذا ﺗﻧﺗﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم وﯾﻛون ﺳواء اﻟطﺑﯾب أو ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ أو اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ھم
اﻟﻐﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم.
وﯾﻣﻛن أن ﯾﺷﺗرك ﻣﻊ ﻓﻌل اﻟطﺑﯾب ﻓﻌل اﻟﻐﯾر اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ وﯾﻘﻊ اﻟﺿرر ﺑﺳﺑﺑﮭﻣﺎ ،أي ﯾﻣﻛن
ﺗﻌدد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر .وﺑﮭذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗﺣﻣل ﻛل ﻣﻧﮭم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﻓﻌﻠﮫ اﻟﺿﺎر وﻻ
ﯾﺗﺣﻣل أﺣدھﻣﺎ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻵﺧر ،ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻣل أﺣدھﻣﺎ ﺟزء اﻵﺧر ﻓﺎﻷول ﯾﺣﻖ ﻟﮫ اﻟرﺟوع
ﻋﻠﻰ اﻵﺧر ﺑﻣﻘدار ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠﮫ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮫ واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﮫ 1.وﯾﻣﻛن أن ﺗﺧﺗﻠف ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻘدﯾﺔ
وﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل ﻣن ﺻدر ﻋﻧﮫ اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر.
وإذا دﻓﻊ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺗواﻓر ﺷروط اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ ﻓﻌل اﻟﻐﯾر واﺳﺗطﺎع إﺛﺑﺎت
أﻧﮫ اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺿرر ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﻔﻰ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﯾﮫ ،وھذا ﻣﺎ أﯾدﺗﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز دﺑﻲ
ﻓﻲ أﺣد أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﺣﯾث ﻗﺿت ))ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻓﻌل اﻟﻐﯾر ﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻛذﻟك ﺳﺑﺑﺎ ً ﻟﻺﻋﻔﺎء ﻣن ھذه
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أن ﯾﻛون ھو اﻟﺳﺑب اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺿرر((.

2

ﺛﺎﻟﺛﺎً :ﻓﻌل اﻟﻣﺿرور "اﻟﻣرﯾض" :ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻗد ﯾﺗﺳﺑب اﻟﻣﺿرور ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎﻟﺿرر،
وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺣﻘﻖ ھذه اﻟﺻورة وإﺛﺑﺎت اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ذﻟك ﻓﺈن راﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺗﻧﻘطﻊ ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ
ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر.

3

وﻗد ﯾﻛون ﻓﻌل اﻟﻣﺿرور اﻟﻣرﯾض ھو اﻟﺳﺑب اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺿرر اﻟطﺑﻲ ،وﻗد ﯾﺷﺗرك ﻣﻊ
ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ إﺣداﺛﮫ:
 -1ﻓﻌل اﻟﻣﺿرور "اﻟﻣرﯾض" ھو اﻟﺳﺑب اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺿرر إذا اﻧﺗﻔت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب
اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ أي أن ﻓﻌل اﻟﻣﺿرور اﻟﻣرﯾض اﺳﺗﻐرق ﻓﻌل اﻟطﺑﯾب اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ،وﻛﺎن
ھو اﻟﺳﺑب اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﺿرر ﻓﻼ ﯾﺳﺄل اﻟطﺑﯾب ﻋن اﻟﺿرر ﻧﮭﺎﺋﯾﺎً.
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻷﺑراﺷﻲ ،ﺣﺳن زﻛﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(203 – 202 .
 -2اﻧظر :ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز دﺑﻲ ،اﻟطﻌن رﻗم  174ﻟﺳﻧﺔ  1997ﺑﺗﺎرﯾﺦ /8ﻧوﻓﻣﺑر.1997/

 -3راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺳرﺣﺎن ،ﻋدﻧﺎن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص .(118 .ﻛذﻟك راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﻧﺻور ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن .ﻣرﺟﻊ
ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(120 .
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 -2اﺷﺗراك ﻓﻌل اﻟﻣﺿرور "اﻟﻣرﯾض" ﻣﻊ ﻓﻌل اﻟطﺑﯾب اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿرر،
إذا ﺳﺎھم ﻓﻌل اﻟﻣﺿرور ﺑﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ ﻣن أﻓﻌﺎل ﻣﻊ ﻓﻌل اﻟطﺑﯾب اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﯾﻌد ذﻟك ﺳﺑﺑﺎ ً
ﻹﻋﻔﺎء اﻟطﺑﯾب ﺟزﺋﯾﺎ ً ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض وذﻟك ﺑﻘدر ﻣﺳﺎھﻣﺔ اﻟﻣﺿرور 1.وھذا ﻟﯾس إﻻ
ﺗطﺑﯾﻖ ﻟﻠﻣﺎدة  291ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ]إذا ﺗﻌدد
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن ﻓﻌل ﺿﺎر ﻛﺎن ﻛل ﻣﻧﮭم ﻣﺳﺋوﻻً ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﺻﯾﺑﮫ ﻓﯾﮫ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺣﻛم
ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي أو ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن أو اﻟﺗﻛﺎﻓل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم[.
وﻗد ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  290ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ]ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻧﻘص ﻣﻘدار
اﻟﺿﻣﺎن أو ﻻ ﯾﺣﻛم ﺑﺿﻣﺎن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﺿرر ﻗد اﺷﺗرك ﺑﻔﻌﻠﮫ ﻓﻲ إﺣداث اﻟﺿرر أو زاد
ﻋﻠﯾﮫ[ 2،اﻟواﺿﺢ ﻣن ھذا اﻟﻧص أن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ أﻋطﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾر راﺑطﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ
ﺑﯾن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر وﻓﻌل اﻟﻣﺿرور وﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر وﻗﻊ ﺑﺳﺑﺑﮫ ﺑﺷﻛل ﻛﻠﻲ أو ﺟزﺋﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﯾﺻدر ﺣﻛﻣﮫ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك.

3

وﻣﺛﺎل ذﻟك ﻛﻣﺎ ﻟو أﺻﯾب اﻟﻣرﯾض ﺑﺄﺣد أﻣراض اﻟدم ﺑﺳﺑب ﻛوﻧﮫ ﻣن ﻣدﻣﻧﻲ اﻟﻣﺧدرات
واﺳﺗﻌﻣل ﺣﻘﻧﮫ ﻣﻠوﺛﺔ ﻟﺣﻘن ﻧﻔﺳﮫ ،أو دﺧوﻟﮫ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﺟﻧﺳﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺷروﻋﺔ أو أﻧﮫ ﻛﺛﯾر اﻟﺳﻔر ﻹﺣدى
اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔﺷﻰ ﻓﯾﮭﺎ ھذه اﻷوﺑﺋﺔ.
ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول إﻧﮫ ﻋﻧد ﻋدم ﺗﺣﻘﻖ إﺣدى ﺻور اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ ذﻛرھﺎ ،واﺟﺗﻣﺎع
اﻟﺛﻼث أرﻛﺎن ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ،ﻣن ﺧطﺄ وﺿرر وﻋﻼﻗﺔ ﺳﺑﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء رﻛن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻓﮭﻲ ﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺑﻣﺟرد إﺛﺑﺎت اﻟﺧطﺄ
اﻟطﺑﻲ واﻟﺿرر وﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺿرور ﻹﺛﺑﺎﺗﮭﺎ ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ إﺛﺑﺎت اﻧﻘطﺎع اﻟراﺑطﺔ

 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ف 146 .ص.(246 .
 -2راﺟﻊ :اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ 1985م ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
 -3راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ف 152 .ص.(225 .
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اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ وﻻ دﺧل ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻟﯾﻧﻔﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ،ﻓﺈن اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﺳواء ﻛﺎن ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم أم
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أم اﻟطﺑﯾب ﻣﻧﻔردﯾن ﻛﺎﻧوا أم ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺗﻘوم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮭم اﻟطﺑﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ اﻟﺗﻌوﯾض
ﻣﻠزﻣﺎ ً ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭم ﻟﺟﺑر اﻟﺿرر.

1

 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺳرﺣﺎن ،ﻋدﻧﺎن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(119 – 118 .
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اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ :آﺛﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم
ﺑﻌد وﻗوع اﻟﺿرر ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﺑﻌض اﻵﺛﺎر واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺿرور ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻖ ﺑﮫ ﻣن
ﺿرر ﺟراء ﻋدم اﺗﺑﺎع اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم اﻷﺻول واﻹﺟراءات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص ،ﻓﺑﺳﺑب ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﻣدى ﺧطورﺗﮭﺎ ﺣﯾث أي ﺟﺳم ﺧﺎرﺟﻲ ﯾدﺧل ﻣﺟرى
اﻟدم ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣﺔ ﻗد ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟطب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد.
ﻟﮭذا ﺗﻛون اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧﻘل دم ﻣﻠوث إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ أو ﺣﺗﻰ اﺳﺗﺧدام أدوات ﻣﻠوﺛﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺑرع ﻛﺎرﺛﯾﺔ ،ﻓﺑﻣﺟرد دﺧول اﻟﻔﯾروس إﻟﻰ اﻟدم ﻣن اﻟﺻﻌب إزاﻟﺗﮫ ﻣن ﻣﺟرى اﻟدم ﺧﺎﺻﺔ
اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﻻ ﻋﻼج ﻟﮭﺎ ﻓﻛل ﻣﺎ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻷطﺑﺎء ھو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻷﻋراض ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﺗﻲ
وﺻل إﻟﯾﮫ اﻟطب.
ﻓﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﺿرور ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺟدا ً ﻣن ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠب ﻣﻌﮭﺎ رﻋﺎﯾﺔ
طﺑﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة وﻣﻛﺛﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻟﻣراﺣل اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻣرض ،ﻓﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻟﻠﻔﺣوﺻﺎت واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺗﮭم ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻋراض .وﻛذﻟك إﻟﻰ
اﻷدوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺧﻔف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور ﺷﻲء ﻣن اﻷﻟم وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻷﻣور اﻟطﺑﯾﺔ ،ﻓﯾﺣﺗﺎج
اﻟﻣﺿرور إﻟﻰ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺿﺧﻣﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك وإﻻ ﺳﺎءت ﺣﺎﻟﺗﮫ أﻛﺛر وﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎن دﺧﻠﮫ
ﻣﺣدود وﻻ ﯾﺳﺎﻋده ﻋﻠﻰ اﻹﻗدام ﻟﻣﺛل ھذه اﻟﻌﻼﺟﺎت.
واﻟﻣﺷرع ﻟم ﯾﻐﻔل ﻋن ذﻟك وأﻗر أﻧﮫ ﻣن ﺣﻖ اﻟﻣﺿرور اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ
اﻟﻌﻼﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﺎﺟﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺿﻌﮫ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟﻣﮭﻧﻲ إذا أﺻﺑﺢ ﻋﺎﺟزا ً ﻋن أداء
وظﯾﻔﺗﮫ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ أو اﻷﺳرﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ .وﻟم ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ اﻟﻣﺷرع أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ
اﻟﻣﺿرورة ﻣن اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎﺑﮫ ﺑل وأدﺧﻠﮭم ﻣﻌﮫ إذا وﻗﻊ ﺿرر ﻋﻠﯾﮭم ﺳواء ﻛﺎن اﻟﻣﺿرور
ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة أو ﺗوﻓﻰ ﺑﺳﺑب ﻣرﺿﮫ اﻟذي أﺻﯾب ﺑﮫ ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم.
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وﻣن ﯾﻠزم اﻟﻣﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض إﻣﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺻدور ﺣﻛم
ﯾﺣدد ﻓﯾﮫ ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺿرار وذﻟك ﺑﻌد ﻋرض اﻟﻣﺿرور ﻋﻠﻰ ﻟﺟﺎن طﺑﯾﺔ
ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﺣﻲ وﻣدى اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ وھل ھو ﺟزﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ وإﻟﻰ ﻣﺗﻰ
ﺳﯾﺳﺗﻣر أي ھل ﺗﻛون إﺻﺎﺑﺗﮫ ﻣؤﻗﺗﺔ أم داﺋﻣﺔ ،وﻛذﻟك ﻣﻣﻛن أن ﯾﻠزم ﻋن طرﯾﻖ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻟﺗﺳوﯾﺔ
اﻟودﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺿرور واﻟﻣﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺿرر أو اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﮫ ﺑﺎﻟﺗﺑﻌﯾﺔ ،وطرﯾﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ھل دﻓﻌﺔ واﺣدة
أم ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط .ﻓﻛل ذﻟك ﺧﺎﺿﻊ ﻟﺳﻠطﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء وﻟﮫ
أن ﯾﺣﻛم ﺑﻣﺎ ﯾراه ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً وﺟﺎﺑرا ً ﻟﻠﺿرر وﻓﻖ ﻣﺎ ﻗدم إﻟﯾﮫ ﻣن أوراق وأدﻟﺔ وﺗﻘﺎرﯾر ،وﻛذﻟك اﻷﻣر
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟو ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺻورة ودﯾﺔ.
وﺣﻔﺎظﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾﺿﮫ واﻟذي ﯾﻛون ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠب ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻣن
اﻟﻣﺎل ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ،وأﻋطﺎه اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى ﺳواء ﻋﻠﻰ
اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺿرر أو ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﮭﺎ ﺑﺣﻛم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻋن
أﻓﻌﺎل ﺗﺎﺑﻌﮫ ،وأﺿﺎف اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣؤﻣن ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺣﺔ وﺗﺎﺑﻌﯾﮭﺎ .ﻓﻘد
أﻟزﻣﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ إﺣدى ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح
ﻟﮭم ﺑﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب وﻓروﻋﮭﺎ داﺧل اﻟدوﻟﺔ ،وﯾﻣﻛن أن ﯾرﺟﻊ اﻟﻣﺿرور ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ.
وﺑﮭذا ﺳﯾﻛون ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ:
 اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم. اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣدى ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻸﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎتﻧﻘل اﻟدم.

77

اﻟﻣﺑﺣث اﻷول :أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم
إن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣرﺟوة ﻣن رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻌد وﻗوع اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور ھو اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﻗد ﯾﺧﻔف ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣﻧﺗﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﮫ وﺣﯾﺎة ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ ،ﻓﯾﺟب رﻓﻊ
اﻟدﻋوى أوﻻً ﻟﯾﺻرح اﻟﻣﺿرور ﻋن رﻏﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻌد ﻋرﺿﮫ ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ طﺑﯾﺔ
ﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘرﯾرھﺎ وﻓﻖ اﻷﺻول اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ .ﻓﻼ ﯾﺟوز اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺷواﺋﻲ ﺑل ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ
طﻠﺑﺎت ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻻ ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺣﺻل اﻟﻣﺿرور ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺣﻘﮫ وﯾﻛون ﺑذﻟك إﺛراء ﺑﻼ
ﺳﺑب ،ﻓﯾﺟب أن ﺗﻛون طﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌوﯾض ﺿﻣن ﺣدود اﻟﺿرر ﻣﻣن ﻟﮭم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻻ ﺗزﯾد
ﻋﻧﮭﺎ وﻻ ﺗﻧﻘص وﻛل ذﻟك ﯾﻘدره ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع وﯾرى إن ﻛﺎن اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﻟﻎ ﺑطﻠﺑﺎﺗﮫ أم أﻧﮭﺎ
ﺿﻣن اﻟﺣدود .ﻓـ)اﻟﻣطﻠب اﻷول( ﯾﺗﻧﺎول ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ،أﻣﺎ )اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ( ﯾوﺿﺢ ﺳﻠطﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ،و)اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث( ﻣن ھم ﻣﺳﺗﺣﻘون اﻟﺗﻌوﯾض.

اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض
ﺟﺎءت ﻋدة ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﻟﺷرح اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺄﻓﺿل ﺻورة ،واﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻐﺔ :ﻣﺄﺧوذ ﻣن
اﻟﻌوض ،وھو ﻣﺻدر ﻗوﻟك ﻋﺎﺿﮫ ﻋوﺿﺎ ،وﻋﯾﺎﺿﺎً ،وﻣﻌوﺿﺔ ،وﻋوﺿﮫ ،وأﻋﺎﺿﮫ ،واﻻﺳم
اﻟﻣﻌوﺿﺔ ،واﻟﻌوض واﺣد ،أي اﻟﺑدل وﺟﻣﻌﮫ أﻋواض ،ﺗﻘول ﻋﺎﺿﮫ ﻣﻧﮫ وﺑﮫ ،وﻋوﺿﮫ ﺗﻌوﯾﺿﺎ،
وﻋﺎوﺿﮫ أي أﻋطﺎه اﻟﻌوض ،واﻋﺗﺎض وﺗﻌوض ،أي أﺧذ اﻟﻌوض ،واﺳﺗﻌﺎض ،أي ﺳﺄﻟﮫ اﻟﻌوض،
ﻓﻌﺎوﺿﮫ ،أي أﻋطﺎه إﯾﺎه ،واﻋﺗﺎﺿﮫ ،أي ﺟﺎءه طﺎﻟﺑﺎ ً ﻟﻠﻌوض ،ﺗﻘول :ﻋﺿت ﻓﻼﻧﺎً ،وأﻋﺿﺗﮫ،
وﻋوﺿﺗﮫ إذا أﻋطﯾﺗﮫ ﺑدل ﻣﺎ ذھب ﻣﻧﮫ 1.وﻓﻲ اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف روى أﺑو ﺳﻌﯾد اﻟﺧدري – رﺿﻲ
ﷲ ﻋﻧﮫ – ﻋن اﻟﻧﺑﻲ – ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم – ﻗوﻟﮫ ]ﻻ ﺿرر وﻻ ﺿرار[ .ﻗﺎل اﻟﻛﺎﺳﺎﻧﻲ :ﯾﺟب
اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻐﺻب واﻹﺗﻼف ،ﻷن ﻛل ذﻟك اﻋﺗداء وإﺿرار .وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺣدﯾث وﺿﻊ
اﻟﻔﻘﮭﺎء ﻋدة ﻗواﻋد ﻓﻲ ﻣﻌﻧﺎه ،ﻣﻧﮭﺎ اﻟﺿرر ﯾدﻓﻊ ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن واﻟﺿرر ﯾزال ،ﻓﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﻧﻲ
 -1اﻧظر :ﻋﯾﺳﻰ ،ﺻدﻗﻲ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن ) .(2014اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر وﻣدى اﻧﺗﻘﺎﻟﮫ ﻟﻠورﺛﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" )ص .(43 - 42 .اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
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وﺟوب دﻓﻊ اﻟﺿرر ﻗﺑل وﻗوﻋﮫ ،واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ وﺟوب رﻓﻊ اﻟﺿرر اﻟﻔﺎﺣش وﺗرﻣﯾم آﺛﺎره ﺑﻌد
اﻟوﻗوع 1.ﻓﺎﻟﻌوض ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ھو ﻣطﻠﻖ اﻟﺑدل أو اﻟﺧﻠف.

2

أﻣﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌوﯾض اﺻطﻼﺣﺎ ً واﻟذي ﺗم ﺗﻌرﯾﻔﮫ ﺑﻌدة ﺻﯾﺎﻏﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻗد ﺟﺎء ﺗﻌرﯾﻔﮫ
ﻛﺎﻵﺗﻲ :رد ﺑدل اﻟﺗﻠف 3،اﻟﻐراﻣﺔ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺷﻲء أو ﻧﻘﺻﺎﻧﮫ 4،ﻟزوم إﻋطﺎء ﻣﺛل اﻟﺷﻲء أو ﻗﯾﻣﺗﮫ،

5

اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻐﯾر ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﮫ ﻣن ﺗﻠف اﻟﻣﺎل أو ﺿﯾﺎع اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ أو ﻋن اﻟﺿرر اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟﻛﻠﻲ
اﻟﺣﺎدث ﺑﺎﻟﻧﻔس اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 6،ﺷﻐل اﻟذﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺟب اﻟوﻓﺎء ﺑﮫ ﻣن ﻣﺎل أو ﻋﻣل ﻋﻧد ﺗﺣﻘﻖ ﺷرط أداﺋﮫ،

7

ﺷﻐل اﻟذﻣﺔ ﺑﺣﻖ ﻣﺎﻟﻲ أوﺟب اﻟﺷﺎرع أداﺋﮫ ﺟﺑرا ً ﻟﺿرر ﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﻣﺎﻟﮫ أو ﺑدﻧﮫ أو ﺷﻌوره،

8

اﻟﻣﺎل اﻟذي ﯾﺣﻛم ﺑﮫ ﻋﻠﻰ ﻣن أوﻗﻊ ﺿررا ً ﻋﻠﻰ ﻏﯾره ﻓﻲ ﻧﻔس أو ﻣﺎل أو ﺷرف.

9

واﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﺣد ﻣﻌﺎﻧﯾﮫ ھو اﻟﺗﻌوﯾض ،ﻓﻛﻼھﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣﻖ
ﺑﺎﻟﻣﺿرور ﺳواء ﻛﺎن ھذا اﻟﺿرر وﻗﻊ ﻋن ﻋﻣد أو ﺧطﺄ ،ﻣﺑﺎﺷرا ً أو ﺗﺳﺑﺑﺎً.

10

أﻣﺎ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻌوﯾض ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻓﻘد ﺟﺎء ﺑﺄﻧﮫ اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺟﺑر اﻟﺿرر ،ﻣﺣوا ً أو ﺗﺧﻔﯾﻔﺎً ،وھو
ﯾدور ﻣﻊ اﻟﺿرر وﺟودا ً وﻋدﻣﺎً ،ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك اﻟﺿرر ﻣﺎدﯾﺎ ً أو ﻣﻌﻧوﯾﺎً 11.وأﯾﺿﺎ ً ﻋرف ﺑﺎﻟﻣﺎل
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

اﻧظر :اﻟزﺣﯾﻠﻲ ،وھﺑﺔ ) .(2012ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎن أو أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" )ص.
 .(24اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ .دﻣﺷﻖ :دار اﻟﻔﻛر.
اﻧظر :اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺷﻌل .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(90 .
اﻧظر :اﻟﻣﺣﻣﺻﺎﻧﻲ ،ﺻﺑﺣﻲ ) .(1972اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوﺟﺑﺎت واﻟﻌﻘود ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ )ص .(158 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
ﺑﯾروت :دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن.
اﻧظر :اﻟزرﻗﺎ ،أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ) .(1989ﺷرح اﻟﻘواﻋد اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ "ﺑﻘﻠم ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد اﻟزرﻗﺎ" )ص .(431 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ.
دﻣﺷﻖ :دار اﻟﻘﻠم.
اﻧظر :اﻟﻘﺎري ،أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ ) .(1981ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ – ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻋﺑداﻟوھﺎب إﺑراھﯾم أﺑو ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﻣﺣﻣد إﺑراھﯾم أﺣﻣد
ﻋﻠﻲ )ص .(114 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﺟدة :دار ﺗﮭﺎﻣﺔ.
اﻧظر :اﻟزﺣﯾﻠﻲ ،وھﺑﺔ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(22 .
اﻧظر :اﻟﺧﻔﯾف ،ﻋﻠﻲ ) .(1997اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ )ص .(5 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .دﻣﺷﻖ :دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ.
اﻧظر :ﺳراج ،ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ) .(1993ﺿﻣﺎن اﻟﻌدوان ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ )ص .(47 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﺑﯾروت :اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
اﻧظر :ﺑوﺳﺎق ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣدﻧﻲ ) .(1999اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ )ص .(155 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟرﯾﺎض :دار
إﺷﺑﯾﻠﯾﺎ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
اﻧظر :ﻋﯾﺳﻰ ،ﺻدﻗﻲ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(49 .
اﻧظر :ﺣﻣداﻣﯾن ،ھﯾﻣن ﺣﺳﯾن ) .(2018اﻟﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي واﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘﺿﺎء اﻹداري "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ"
)ص .(179 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
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اﻟذي ﯾﻠزم اﻟﻣدﯾن دﻓﻌﮫ إﻟﻰ اﻟداﺋن ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎﺑﮫ 1.وھﻧﺎك ﻣن ﻋرﻓﮫ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ إﻋﺎدة
اﻟﻣﺿرور إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل وﻗوع اﻟﺧطﺄ اﻟذي ﻧﺗﺞ ﻋﻧﮫ اﻟﺿرر ﻣﺑﺎﺷرة وذﻟك ﺑﻘدر ﻣﺎ
ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧﻘود أﻧﮫ ﺗﺣﻘﻘﮫ 2.وﻧرى أن اﻟﺗﻌرﯾف اﻷول ھو اﻷﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻠم
ﯾﻧﺣﺻر ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر ﺑل ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌوﯾض ﻧﻘدي
أو ﻏﯾر ﻧﻘدي أو ﻛﻼھﻣﺎ ،وﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﺗرﻛﮫ ﻣﻔﺗوﺣﺎ ً ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻧوع اﻟﺿرر ﻓﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون اﻟﺗﻌوﯾض
ﻟﺿرر ﻣﺎدي أو ﻣﻌﻧوي أو ﻛﻼھﻣﺎ ،وﻟﻛن اﻟﻧﻘطﺔ اﻷھم ارﺗﺑﺎط اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺎﻟﺿرر؛ ﻓﻌدم وﻗوع
ﺿرر ﯾﺗﺑﻌﮫ ﻋدم اﻷﺣﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ،واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ.
ﻻﺑد ﻣن وﻗوع ﺿرر ﻟﻠﻣرﯾض وﻋﻠﯾﮫ إﺛﺑﺎﺗﮫ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻣﺿرور ﺑﺗﻌوﯾﺿﮫ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﺛﺑت
اﻟﺧطﺄ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ،ﻓﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺟزاء ﻣدﻧﻲ ﻻ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣدﯾن ﺑل إﺻﻼح
اﻟﺿرر وﻣﺣوه ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ،ﻓﺄﺳﺎس اﻟﺗﻌوﯾض ھو اﻟﺿرر اﻟذي ﯾدور وﺟودا ً وﻋدﻣﺎ ً ﻣﻌﮫ ﻓﺄن وﺟد
اﻟﺿرر اﺳﺗﺣﻖ اﻟﺗﻌوﯾض وإن اﻧﺗﻔﻰ اﻟﺿرر اﻧﺗﻔﻰ اﻟﺗﻌوﯾض؛ 3وﺗﻘﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺿرر وﯾﺻﺑﺢ ﻣﻠزﻣﺎ ً ﺑﺟﺑر اﻟﺿرر وﻓﻖ ﺗﻘدﯾرات اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌد اطﻼﻋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟظروف
اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟواﻗﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾم ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺿرور اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن أﺿرار وﻗﻌت ﻋﻠﯾﮫ واﻟﺗﻲ
ﻗد ﺗﺟﻌل ﻣﻧﮫ ﻋﺎﺟزا ً ﻋن أداء ﻣﮭﺎﻣﮫ وواﺟﺑﺎﺗﮫ اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﺳواء ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ أو ﻛﻠﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر
ذوي اﻟﺧﺑرة ،ﻓﻣن اﻟﻣؤﻛد ﻋﻧد وﻗوع أي ﻧوع ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﺟوء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﻣﺧﺗﺻﯾن
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟطب ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إذا ﺗطﻠب اﻷﻣر وﺗﻘدﯾرھم ﻟوﺿﻊ
اﻟﻣﺿرور .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﻠﻣﺎ ً ﺑﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻟﮫ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑذوي
اﻟﺧﺑرة ﻣﻧﮭم ﻹﻋﺎﻧﺗﮫ ﻋﻠﻰ إﺻدار ﺣﻛم ﻋﺎدل ﺑﺣﻖ ﻣن ﯾﺳﺗﺣﻖ ذﻟك.

 -1اﻧظر :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(181 .
 -2اﻧظر :ﻋﯾﺳﻰ ،ﺻدﻗﻲ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(48 - 47 .
 -3اﻧظر :اﻟزﯾود ،ﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(562 .
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واﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أﻧواع ﺣﺳب اﻟﺿرر إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﻋﺎدة اﻟﺣﺎل إﻟﻰ
ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل وﻗوع اﻟﺿرر "اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ" ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﺣﺎل ﻟوﺿﻌﮫ
اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻓﯾﺗﺣول اﻟﺗﻌوﯾض إﻟﻰ "ﺗﻌوﯾض ﻧﻘدي" ،ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺑﯾﺎﻧﮫ.

اﻟﻔرع اﻷول :اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ
واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ ھو اﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻘﻖ ﻟﻠﻣﺿرور ﺗرﺿﯾﺔ ﻣن ﺟﻧس ﻣﺎ أﺻﺎﺑﮫ
ﻣن ﺿرر ،وذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أي ﻣن ﻏﯾر طرﯾﻖ اﻟﺣﻛم ﻟﮫ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻧﻘود 1.أي اﻟﺣﻛم ﺑﺈﻋﺎدة
اﻟﺣﺎل إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ ﻗﺑل ارﺗﻛﺎب اﻟﻣﺳؤول اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر اﻟذي أدى إﻟﻰ وﻗوع اﻟﺿرر .وﻗد
ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة  295ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﮭﺎ ]ﯾﻘدر اﻟﺿﻣﺎن ﺑﺎﻟﻧﻘد ﻋﻠﻰ أﻧﮫ
ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺗﺑﻌﺎ ً ﻟﻠظروف وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﺿرور أن ﯾﺄﻣر ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﮫ
أو أن ﯾﺣﻛم ﺑﺄداء أﻣر ﻣﻌﯾن ﻣﺗﺻل ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﺿﻣﯾن[ 2.وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أن
اﻷﺻل ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ھو اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي إﻻ وﻛﻣﺎ ھو ﻣذﻛور ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻧﮫ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﻛم
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻓﮭو ﺟوازي ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﻟﯾس إﻟزاﻣﻲ إذا رأى أن ھذا ﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﻟوﺿﻊ
اﻟراھن وطﻠﺑﮫ اﻟﻣﺿرور وأن ھذا اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﻣﻛن أن ﯾﺻﻠﺢ اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ وأن ﯾﻌﯾده إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﮫ
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺑل وﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ،وإن ﻟم ﯾﻣﻛن إﺻﻼﺣﮫ ﻟﻛن ﯾوﺟد ﺑدﯾل ﻋﻧﮫ أي ﻣﺛﯾﻠﮫ ﻓﯾﻌوض
ﺑذﻟك .ﻟﻛن ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﺑﺻورة ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﻘد ﯾﻌﺟز اﻟطﺑﯾب ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻣﺿرور إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻗﺑل وﻗوع اﻟﺿرر أي ﻋﻼﺟﮫ ﻣﻣﺎ أﺻﺎﺑﮫ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ اﻟذي أﺻﺎﺑﮫ.
ﻓﻔﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم وﻋﻧد إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻣﺿرور ﺑﺗﻠوث ﻓﻲ دﻣﮫ أو اﺧﺗﻼط دﻣﮫ ﺑﻔﺻﯾﻠﺔ ﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب
ﻣﻊ ﻓﺻﯾﻠﺗﮫ ﻗد ﺗؤدي ﺑﮫ إﻟﻰ أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻋﻼﺟﮭﺎ وﻗد ﺗﺻل ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻣوت ﻣﺛل إﺻﺎﺑﺗﮫ
ﺑﻣرض ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ واﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد اﻟوﺑﺎﺋﻲ .وﺑﻣﺎ أن ھذه اﻷﻣراض ﻻ ﻋﻼج ﻟﮭﺎ ﻓﻣن
 -1اﻧظر :ﻋﯾﺳﻰ ،ﺻدﻗﻲ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(278 – 297 .
 -2وﺗﻘﺎﺑﻠﮫ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺎدة  2/269ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ ،واﻟﻣﺎدة  2/174ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري.
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اﻟﻣﺳﺗﺣﯾل إﻋﺎدة ﺻﺣﺔ اﻟﻣﺿرور ﻟﮫ ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﮫ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻌد اﻟﻣوت ،ﻟﮭذا
ﻻ ﯾﺗﻧﺎﺳب اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻣﻊ اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم .وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻸﺿرار اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻﯾب اﻟﻣﺿرور أو اﻟورﺛﺔ ﻓﻼ ﯾﺗﺻور إﻋﺎدة ﺷﻌور اﻟﻔرد إﻟﻰ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑﻌد
ﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻣﺛل ھذا اﻟﺿرر واﻟﺧﺳﺎرة.

1

ﻓﺈﺻﻼح اﻟﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﺑطﺑﯾﻌﺗﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣن اﻟﺣﺎﻻت
اﻟﻣﺣددة ﻛﺎﻟﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺳم ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن إﺻﻼﺣﮫ ﻋﯾﻧﺎ ً ﻷﻧﮫ ﻗد وﻗﻊ واﻧﺗﮭﻰ
وﯾﺻﻌب ﻣﺣو آﺛﺎره وإزاﻟﺗﮫ ﺑﻌد اﻟوﻗوع وھﻧﺎ ﻓﻠﯾس أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣﻘﺎﺑل ﺳواء ﻛﺎن
ﻧﻘدي أم ﻏﯾر ﻧﻘدي.

2

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي
ﯾﻠﺟﺄ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾرى أن اﻟﺿرر ﻻ ﯾﻣﻛن إﻋﺎدﺗﮫ أو إﺻﻼﺣﮫ ،ﻟﮭذا
ﯾﺗﺟﮫ إﻟﻰ ھذا اﻟﺗﻌوﯾض ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺟﺑره ﻟﻠﺿرر اﻟواﻗﻊ .وھذا اﻟﺗﻌوﯾض أﻛﺛر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠوﺿﻊ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ،ﻷﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺿرور ﺳواء
اﻟﻣرﯾض ﻧﻔﺳﮫ أو ورﺛﺗﮫ إن ﻛﺎﻧت أﺿرار ﻣﺎدﯾﺔ أو أدﺑﯾﺔ ،ﻧظرا ً أن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل
ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻣور اﻟﺻﻌﺑﺔ واﻟﻌﺳﯾرة.
وھذا ﻣﺎ أﯾده اﻟدﻛﺗور ﻋﺑداﻟرزاق اﻟﺳﻧﮭوري ﺣﯾث ذﻛر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﮫ :وھذا اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾﻐﻠب
اﻟﺣﻛم ﺑﮫ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ .ﻓﺈن ﻛل ﺿرر – ﺣﺗﻰ اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ – ﯾﻣﻛن ﺗﻘوﯾﻣﮫ
ﺑﺎﻟﻧﻘد .ﻓﻔﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌذر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ،وﻻ ﯾرى اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﮭﺎ ﺳﺑﯾﻼً إﻟﻰ ﺗﻌوﯾض
ﻏﯾر ﻧﻘدي 3.ﻓﯾﺣﻛم ﺑﺗﻌوﯾض ﻧﻘدي.

4

-1
-2
-3

-4

راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣدوري ،ﺳﺎﻋد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(94 – 93 .
اﻧظر :ﺣﻣداﻣﯾن ،ھﯾﻣن ﺣﺳﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(192 .
اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻏﯾر ﻧﻘدي أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌذر اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض وﻟﯾس ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﻛون
ﻧﻘداً ،ﻓﯾﺟوز أن ﯾﺣﻛم ﺑﺄن ﯾدﻓﻊ ﻟﻠداﺋن ﺳﻧد أو ﺳﮭم ﺗﻧﺗﻘل ﻣﻠﻛﯾﺗﮫ وﯾﺳﺗوﻟﻲ ﻋﻠﻰ رﯾﻌﮫ ﺗﻌوﯾﺿﺎ ً ﻟﮫ ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎﺑﮫ ،وﻓﻲ
دﻋﺎوى اﻟﺳب واﻟﻘذف ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄﻣر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻧﺷر اﻟﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺻﺣف وھذا
اﻟﻧﺷر ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻌوﯾﺿﺎ ً ﻏﯾر ﻧﻘدي ﻋن اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ .اﻧظر :اﻟﺳﻧﮭوري ،ﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص .(967 .واﻟﺗﻌوﯾض
اﻟﻐﯾر ﻧﻘدي ھو اﻟطرﯾﻖ اﻷوﺳط ﺑﯾن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ واﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي .اﻧظر :ﺣﻣداﻣﯾن ،ھﯾﻣن ﺣﺳﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(197 .
اﻧظر :اﻟﺳﻧﮭوري ،ﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(967 .
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واﻷﺻل ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ھو اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي ،وﯾﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﮫ
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻌذر اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ أو ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾطﻠﺑﮫ اﻟﻣﺿرور ،واﻷﺻل أن ﯾﺗم دﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ
اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮫ دﻓﻌﺔ واﺣدة ﻟﻠﻣﺿرور ،ﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻧﻊ أن ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾطﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺣددة أو
إﯾراد ﻣرﺗب 1.وﻧﺻت ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻣﺎدة  294ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ]ﯾﺻﺢ أن ﯾﻛون
اﻟﺿﻣﺎن ﻣﻘﺳطﺎ ً ﻛﻣﺎ ﯾﺻﺢ أن ﯾﻛون إﯾرادا ً ﻣرﺗﺑﺎ ً وﯾﺟوز ﻓﻲ ھﺎﺗﯾن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن إﻟزام اﻟﻣدﯾن ﺑﺄن ﯾﻘدم
ﺗﺄﻣﯾﻧﺎ ً ﯾﻘدره اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻣﻘﺑوﻻً[ 2،وﺗﻘدﯾر ذﻟك ﯾﻛون ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد إﺻداره ﻟﻠﺣﻛم،
واﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻘﺳط واﻹﯾراد اﻟﻣرﺗب أن ﻛﻼھﻣﺎ ﯾﻘﻊ دورﯾﺎ ً ﻓﻲ ﺻورة دﻓﻌﺎت ﻣﺣددة إﻻ
أن اﻟﺷﻛل اﻷول ﻣﺣدد اﻟﻌدد ،واﻟﺛﺎﻧﻲ ﻏﯾر ﻣﻌروف ﻋدده ﻷﻧﮫ ﯾرﺗﺑط ﺑﺣﯾﺎة اﻟﺷﺧص ﻓﻼ ﯾﻌرف
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣوت 3.وﻣﻊ أن أﻛﺛر اﻟﺣﺎﻻت ﺷﯾوﻋﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل
اﻟﺿﺎر إﻻ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺣﺳب ﺑل ﯾﺷﻣل أﯾﺿﺎ ً اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ إذا
ﻛﺎن اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﯾﺗطﻠب ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﮫ اﻟوﺿﻊ.
إذا وﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﻓﺈن
اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣﻘﺎﺑل ھو اﻷﻧﺳب ،وأﻛﺛر ﺻور اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﻼﺋﻣﺔ ھو اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻧﻘدي ﻹﺳﺗطﺎﻋﺔ
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﺎﻟﻣﺿرور ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواع اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ وﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺳﺗﺣﻖ
اﻟﺗﻌوﯾض ﻣن أﺳرﺗﮫ.

4

 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :أﺑو اﻟﺧﯾر ،ﻋﺑداﻟﺳﻣﯾﻊ ﻋﺑداﻟوھﺎب ) .(2002أﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻻﺗﺣﺎدي
"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ" )ﻓﻘرة  78ص .(225 .اﻟﻌﯾن :ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
 -2وﺗﻘﺎﺑﻠﮫ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺎدة  1/269ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ .واﻟﻣﺎدة  1/174ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري.
 -3اﻧظر :ﻋﯾﺳﻰ ،ﺻدﻗﻲ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(295 .
 -4راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(182 .

83

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض وﺻدور ﺣﻛم ﻓﯾﮫ ﯾﻛون اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻠزم ﺑﺗﻧﻔﯾذه ﯾﺟب أوﻻً رﻓﻊ دﻋوى
ﻣدﻧﯾﺔ ﻟﯾﻧظر ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ .ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ ھو اﻷﻛﺛر اﺧﺗﺻﺎﺻﺎ ً وﻣﻌرﻓﺗﺎ ً ﺑدﻋﺎوى
اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ،ﻷن ﻟدﯾﮫ اﻟﻌﻣل اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن أﺟل اﺳﺗﺧﻼص اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣن ﺧﻼل ﻣذﻛرات
اﻟدﻓﺎع واﻟﻘراﺋن واﻷدﻟﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل طرﻓﻲ اﻟدﻋوى وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺎرﯾر ذوي اﻟﺧﺑرة ﻋﻧدﻣﺎ
ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر إﺑداء رأي ﺧﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻌﯾن ﻻ ﯾﻣﻠك اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻧﮫ ﺣﺗﻰ ﯾﺻدر ﺣﻛﻣﺎ ً
ﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ.
وﻻ ﯾﻔﺿل أن ﯾرﻓﻊ اﻟﻣدﻋﻲ دﻋواه أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧت دﻋواه ﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑواﻗﻌﺔ
ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﯾﺳﻣﻰ ﺑﮭذه اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﺎﻟﺣﻖ اﻟﻣدﻧﻲ ،إذ ﻻﺑد ﻣن ﺻدور ﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﯾرﻓﻊ ﺑﻌدھﺎ
اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ ﻗرﯾﻧﺔ إﺛﺑﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ إﺛﺑﺎت ﺧطﺄ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ إذا
ﺻدر اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹداﻧﺔ ،وﺟﺎء ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑرأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ﻓﻲ أﺣد أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ))ﻟﻠﺣﻛم اﻟﺟزاﺋﻲ
اﻟﺑﺎت ﺣﺟﯾﺔ ﻗﺑل اﻟﻛﺎﻓﺔ ﺗﻠﺗزم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑوﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﻧﺳﺑﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﮭﺎ.
اﻟﻣﺎدة  269إﺟراءات ﺟزاﺋﯾﺔ.((1

2

واﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻔﺿﯾل اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ ﻷﻧﮫ اﻷﻛﺛر ﺧﺑرة ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم
اﻷﺿرار اﻟواﻗﻌﺔ وﻣوازﻧﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻓﻼ ﯾﺣﻛم ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟﻣﺿرور وﻻ ﺑﺄﻗل،
ﻋﻛس اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟذي ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻘﺻر أو ﯾزﯾد ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻣﺿرور ﻷن ﺧﺑرﺗﮫ ﻓﻲ ھذا
اﻟﻣﺟﺎل أﻗل ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﮭذا ﻗد ﻻ ﯾﻘﯾم اﻟوﺿﻊ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ.
 -1ﯾﻛون اﻟﺣﻛم اﻟﺟزاﺋﻲ اﻟﺑﺎت اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﻣوﺿوع اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑراءة أو اﻹداﻧﺔ ﺣﺟﯾﺔ ﺗﻠﺗزم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋوى
اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﻓﺻل ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺣﻛم ﺑﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑوﻗوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﺑوﺻﻔﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وﻧﺳﺑﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﮭﺎ وﯾﻛون ﻟﻠﺣﻛم ﺑﺎﻟﺑراءة ھذه
اﻟﻘوة ﺳواء ﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء اﻟﺗﮭﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷدﻟﺔ ،وﻻ ﺗﻛون ﻟﮫ ھذه اﻟﻘوة إذا ﻛﺎن ﻣﺑﻧﯾﺎ ً ﻋﻠﻰ أن اﻟواﻗﻌﺔ ﻻ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟﻘﺎﻧون.
 -2راﺟﻊ :ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ،اﻟطﻌن رﻗم  66ﻟﺳﻧﺔ  8ق  ،110ﺟﻠﺳﺔ .2014/1/16
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ﻓﯾﺧﺿﻊ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ،وﻧظرا ً ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺿرار
ﻣﺎدﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم أدﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ،ﺣﯾث أن اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻗد ﻻ ﺗظﮭر إﻻ ﺑﻌد
ﺳﻧوات ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠوث؛ ﻓﯾﺣﺗﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄي اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻌوض اﻟﻣﺿرور
ﺑﮭﺎ اﻵن وھل ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل ذﻟك اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺣﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أم ﯾﺗرﻛﮭﺎ ﻟﺣﯾن وﻗوﻋﮭﺎ!
ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺿرور ﻋﻣﺎ ظﮭر ﻣن أﺿرار وﻗت رﻓﻊ اﻟدﻋوى
وﺣﺗﻰ ﺻدور اﻟﺣﻛم ،رﻏم ذھﺎب ﺑﻌض اﻟﺷراح إﻟﻰ أﻧﮫ ﯾﺟب اﻻﻋﺗداد ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻷﺷﯾﺎء وﻗت وﻗوع
اﻟﺿرر ،وﯾﺣﺗﺟون ﺑذﻟك ﺑﺄن اﻟﻔﻌل ﻏﯾر اﻟﻣﺷروع ھو اﻟذي أﻧﺷﺄ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض وﻟﯾس اﻟﺣﻛم،
ﻓﺎﻟﺣﻛم ﻣﻘرر ﻟذﻟك اﻟﺣﻖ وﻟﯾس ﻣﻧﺷﺋﺎ ً ﻟﮫ ،وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﺟب أن ﯾﺣﺻل وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة وﻗت ﻧﺷوء اﻟﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض 1.وھذا ﻣﺎ أﺧذ ﺑﮫ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ
ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  389ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ]إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﻘدرا ً ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون أو ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻗدره اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎوي اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻓﻌﻼً ﺣﯾن وﻗوﻋﮫ[ .وﯾﻔﺻﺢ ھذا اﻟﻧص
أن اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﻌﺗد ﺑﮫ ﻟﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرر ھو ﺣﯾن وﻗوﻋﮫ أي وﻗت ﺣدوث اﻟﺿرر ،وﻣن اﻟﻣﺳﻠم
ﺑﮫ أﻧﮫ ﻻ اﺟﺗﮭﺎد ﻓﻲ ﻣورد اﻟﻧص.

2

إﻻ أﻧﮫ ھﻧﺎك ﻣن ذھب إﻟﻰ اﻻﻋﺗداد ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻷﺷﯾﺎء وﻗت ﺻﯾرورة اﻟﺣﻛم ،ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻧظر
ﻓﻲ اﻟﺿرر ﺧﺎﺻﺔ إن ﻛﺎن ﺿررا ً ﻣﺗﻐﯾرا ً ﻻ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻧدﻣﺎ وﻗﻊ وإﻧﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺻﺎر ﻋﻠﯾﮫ ﻋﻧد اﻟﺣﻛم
ﻣراﻋﯾﺎ ً اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟواﻗﻊ ﺳواء أﺷﺗد اﻟﺿرر أو ﺧف 3.وھذا ﻣﺎ أﯾده اﻟﻘﺿﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺣﯾث ﻗﺿت
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز دﺑﻲ ﺑﺄﻧﮫ )) ....أن اﻟﻘﺎﻧون ﻻ ﯾﻣﻧﻊ أن ﯾﺣﺳب اﻟﻛﺳب اﻟﻔﺎﺋت ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺿرور ﯾﺄﻣل

 -1اﻧظر :ﻋﯾﺳﻰ ،ﺻدﻗﻲ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(305 – 304 .

 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺧﺎطر ،ﻧوري ﺣﻣد ) .(2018ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ :أﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام "آﺛﺎر اﻟﺣﻖ
اﻟﺷﺧﺻﻲ" )ص .(91 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻌﯾن :ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .ﻛذﻟك :راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺳرﺣﺎن،
ﻋدﻧﺎن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(154 .
 -3راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﺳﻧﮭوري ،ﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص .(975 .ﻛذﻟك راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻋرﻓﮫ ،اﻟﺳﯾد ﻋﺑد
اﻟوھﺎب .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(95 .
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ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻛﺳب ﻣﺎ دام ﻟﮭذا اﻷﻣل أﺳﺑﺎب ﻣﻌﻘوﻟﺔ .((....

1

ﻟﻛن ﻻ ﯾﻛﻔﻲ وﺣده اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻓﻌﻠﯾﺎ ً أﺛﻧﺎء رﻓﻊ اﻟدﻋوى ،وﯾﻣﺗد اﻟﺗﻌوﯾض إﻟﻰ
اﻟﺿرر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ ﻣﺣﻘﻖ اﻟوﻗوع؛ أي ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺑﻌﯾدا ً ﻋن اﻟﺿرر اﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻲ اﻟذي
ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻌروف إذا ﻛﺎن ﺳﯾﻘﻊ أم ﻻ وﯾﺗرك أﻣر اﻟﺗﻌوﯾض ﺑذﻟك ﻋﻧد وﻗوﻋﮫ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ ﻣرﺗﺑط
ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر وﻟﯾس ﻟﺳﺑب آﺧر.
وﯾﺷﻣل اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﺎ ﻟﺣﻖ اﻟﻣﺿرور ﻣن ﺧﺳﺎرة وﻣﺎ ﻓﺎﺗﮫ ﻣن ﻛﺳب وﻓﻖ اﻟﻣﺎدة  292ﻣن
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ]ﯾﻘدر اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺑﻘدر ﻣﺎ
ﻟﺣﻖ اﻟﻣﺿرور ﻣن ﺿرر وﻣﺎ ﻓﺎﺗﮫ ﻣن ﻛﺳب ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻔﻌل اﻟﺿﺎر[ ،وھذا ﻣﺎ
أﺧذت ﺑﮫ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطوق ﺣﻛﻣﮭﺎ ))ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ
أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻐراء واﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء أن ﺗﻘدﯾر اﻟﺿﻣﺎن أو اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﻘدر ﻓﻲ
ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻟﺣﻖ اﻟﻣﺿرور ﻣن ﺿرر وﻣﺎ ﻓﺎﺗﮫ ﻣن ﻛﺳب ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ
طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻔﻌل اﻟﺿﺎر(( 2.وﻛذﻟك ﺟﺎء ﻓﻲ ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷردﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻧص اﻟﺣﻛم
))ﻣن اﻟﻣﻘرر ﻓﻘﮭﺎ ً وﻗﺿﺎء أن ﻟﻛل ﺷﺧص اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺳﻣﮫ وإن اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺈﺣداث ﻋﺎھﺔ
ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﯾﺧل ﺑﻘدراﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳب ﺳواء أﻛﺎن ذﻟك ﺣﺎﻻً أو ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً – ﻣﺎ دام ﻣﺣﻘﻘﺎ ً – ﯾﺳﺗوﺟب
اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻟم ﺗﺳﺑب ﻟﮫ ﺧﺳﺎرة أو ﺗﻔوت ﻋﻠﯾﮫ
رﺑﺣﺎً؛ ﻷن اﻟﻌﺎھﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﺗﻼزم اﻟﻣﺿرور ﻣﺎ دام ﺣﯾﺎ ً ﺳواء أﻛﺎن ﻣوظﻔﺎ ً أو ﺑﻌد اﻟوظﯾﻔﺔ .وﺣﯾث
أن ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض اﻟواﺟب دﻓﻌﮫ ﻟﻠﻣﺗﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺳﻣﮫ ﺑﻌﺎھﺔ ﺟزﺋﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﯾﺟب أن
ﺗﺄﺧذ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌﻧﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻧﻘص ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻓﺣﺳب ﺣﺗﻰ وﻟو ﺗﻧﻘص ﻣوارد اﻟﻣﺗﺿرر .ﻷن
اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﺟب أن ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺿرر ﻋﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﺎدة  266ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ((.

3

 -1ﺗﻣﯾﯾز دﺑﻲ ،ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم  2017/855ﺗﺟﺎري ،ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2018/1/21
 -2راﺟﻊ :ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،رﻗﻣﺎ  745و  810ﻟﺳﻧﺔ  2018ﻣدﻧﻲ ،ﺟﻠﺳﺔ اﻹﺛﻧﯾن اﻟﻣواﻓﻖ  4ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ .2019
 -3راﺟﻊ :ﻗرار ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻷردن ﺣﻘوق رﻗم ) 2005/3072ھﯾﺋﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ( ﺗﺎرﯾﺦ .2005/3/1
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أﻣﺎ ﻋن اﻟﺿرر اﻟﺟﺳدي اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر اﻟذي ﯾظﮭر ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم أو ﺿرر ﺳﺑﻖ
وأن ﺻدر ﺣﻛم ﺑﺗﻌوﯾﺿﮫ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﻛﻧﮫ ﺗﻔﺎﻗم ﺑﻌد ذﻟك وازدادت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺿرر ﻋن اﻟﺳﺎﺑﻖ
ﻓﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺿرور اﻟرﺟوع ﻣﺟددا ً ﻟﻠﻘﺿﺎء ورﻓﻊ دﻋوى ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻠك اﻷﺿرار اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ
اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﯾﮫ طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﻣل اﻟﺣﻛم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﺗﻌوﯾﺿﮭﺎ ،وﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻷﺿرار اﻟﺟدﯾدة ﻣرﺗﺑطﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺿرر ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻓﻠو اﺳﺗﺣدﺛت ھذه اﻷﺿرار ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺿرور أو اﻟﻐﯾر ﻓﻼ
ﯾﻛون ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺗﻌوﯾﺿﮭﺎ .وﻻ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن أول ﻣرة
ﯾﻌوض ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻘدار اﻟﺟدﯾد ﺑﺎﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور وإﺻدار ﺣﻛﻣﮫ ﺑﻧﺎء
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻼ ﯾﻌوﺿﮫ ﺑﺄﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻖ وﻻ ﺑﺄﻗل .وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﺎ ﯾطﻠﺑﮫ اﻟﻣﺿرور
ﻧﺗﯾﺟﺔ ازدﯾﺎد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرر ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻋﻧد رﻓﻌﮫ ﻟدﻋوى ﺟدﯾدة ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑذﻟك ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎن
اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﮫ ﻋﺑﺎرة ﻋن إﯾراد ﻓﻼﺑد ﻣن زﯾﺎدﺗﮫ وﻓﻖ ﺗﻠك اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ
اﻟﺿرر ﻓﯾﺟوز ﻟﻠﻣﺿرور اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑذﻟك وإذا رأى اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ذﻟك ﯾﺟﺑر اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﺳواء ﺣﻛم
ﺑﻧﻔس ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﮫ أو ﺑﺄﻗل.

1

وﻗد ﯾﺻدر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗراره ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺗﺿرر ﺷﺧﺻﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ ﻏﯾر
اﻟﻣﻣﯾﺗﺔ ،إﻻ أن ھذه اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺗﺗﻔﺎﻗم ﺑﻌد إﺻدار اﻟﺣﻛم وﺗؤدي إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻣﺻﺎب ،ﻓﯾﻣﻛن إﻋﺎدة اﻟﻧظر
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض إذا أدت اﻹﺻﺎﺑﺔ إﻟﻰ وﻓﺎة اﻟﻣﺻﺎب ﺣﯾث ﯾﺣﻖ ﻟﻠزوﺟﺔ واﻟﻣﺳﺗﺣﻘﯾن ﻟﻠﺗﻌوﯾض
ﻣن اﻷﻗﺎرب اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺎ ً ﻋن ﺗﻌوﯾض ﻣﺎ أﺻﺎﺑﮭم ﻣن ﺿرر ﻣﺎدي وﻣﻌﻧوي ﻣرﺗد.

2

وﺑﻣﺎ أن اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﻘﺎس ﺑﻣﻘدار اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎب اﻟﻣﺿرور ﻓﻼ ﺗﻛن ﻣﺣﻼً ﻟﻼﻋﺗﺑﺎر
اﻟظروف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺿرر ،ﻓﻼ ﯾﻧظر اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ ظروف اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﮫ
اﻟﻣﺎدﯾﺔ وإن ﻛﺎن ھذا اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﯾﺳﯾرا ً ﻋﻠﯾﮫ أم ﻋﺳﯾرا ً ﻓﮭو ﻣﻠزم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻣﺎ أﺣدﺛﮫ ﻣن
ﺿرر ،ﻟﻛن اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿرور ﯾﻛون ﻣﻐﺎﯾرا ً ﻓﯾﻧظر اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻟﻰ ظروﻓﮫ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻣﺎ وﻗﻊ
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :أﺑو ﻋراﺑﻲ ،ﻏﺎزي ﺧﺎﻟد أﺣﻣد ) .(2017ﻣدى ﺟواز اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺿرر اﻟﺟﺳدي ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم.
اﻟﻔﻛر اﻟﺷرطﻲ .اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷرطﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ،ﻣرﻛز ﺑﺣوث اﻟﺷرطﺔ) .(102)26 .ص.(356 .
 -2اﻧظر :ﻋﯾﺳﻰ ،ﺻدﻗﻲ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(306 .
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ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﮫ ﻣن ﺿرر ﻓﻘد ﯾﻛون اﻟﻌﺎﺋل اﻟوﺣﯾد ﻷﺳرﺗﮫ وﻣﻊ اﻟﺿرر اﻟذي أﺻﺎﺑﮫ أﺻﺑﺢ ﻋﺎﺟزا ً ﻋن
إﻋﺎﻟﺗﮭم ،أو أن ﺗزداد ﺣﺎﻟﺗﮫ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺳوءا ً وﯾﺿطر إﻟﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ وﻗد
ﯾﻛﻠﻔﮫ ذﻟك ﻛﺛﯾراً ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺻﺎرﯾف اﻷدوﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك ،ﻓﯾﻧظر اﻟﻘﺎﺿﻲ
إﻟﻰ ﻛل ھذه اﻟظروف ﻣﻊ ﻧﺳب اﻟﻌﺟز اﻟذي أﺻﺎﺑﮫ وﯾﺻدر ﻗراره ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻓﻖ وﺿﻊ
اﻟﻣﺿرور ﻻ وﺿﻊ اﻟﻣﺗﺳﺑب 1.وھذا ﻣﺎ أﯾدﺗﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑرأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطوق
اﻟطﻌن اﻟﻣﺎﺛل أﻣﺎﻣﮭﺎ ))ﻗﺿﺎء اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﺳﺗﻧﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟطﺑﻲ اﻟﻣﻔﺻل ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻﺎب
وﻓﻲ ﺿوء اﻟظروف اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﮫ واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﺷﺧص ﻵﺧر((.

2

وﻗد ﻣﻧﺢ اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺳﻠطﺔ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع طﺎﻟﻣﺎ ﻻ ﯾوﺟد اﺗﻔﺎق
ﻣﺳﺑﻖ أو ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﺣدد ﻓﯾﮫ ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض ،وﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  389ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ]إذا ﻟم
ﯾﻛن اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﻘدرا ً ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون أو ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻗدره اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎوي اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻓﻌﻼً ﺣﯾن
وﻗوﻋﮫ[ ،رﻏم أﻧﮫ ﻣن اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺻور أن ﯾﻧص اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﻓﺄﺿرارھﺎ ﻻ ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻻً ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن واﻟﻣﺿرور ﻻ ﯾﻌﻠم ﺑﺈﺻﺎﺑﺗﮫ إﻻ ﺑﻌد
ﺳﻧوات وأﯾﺿﺎ ً ﻻ ﺗظﮭر ﻛل اﻷﺿرار ﻣرة واﺣد ﺑل ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل وﻟﮭذا ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣﺛل ھذه اﻷﺿرار وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧص اﻟﻘﺎﻧون ،وﯾﺳﻣﻰ اﻷول ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻻﺗﻔﺎﻗﻲ
وﯾﻌرف ﺑﺄﻧﮫ ﺑﻧد ﻓﻲ ﻋﻘد ﯾﺗﺿﻣن ﺗﺣدﯾدا ً ﻟﻠﺟزاء اﻟﻣﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻻﻟﺗزام أي ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻌوﯾض
اﻟﻣﺳﺗﺣﻖ ﻟﻠداﺋن ﻟدى اﻟﻣدﯾن ﻋﻠﻰ ھذا اﻹﺧﻼل أي أﻧﮫ ﺗﻘدﯾر اﺗﻔﺎﻗﻲ ﻟﻠﺗﻌوﯾض ﯾﺗم ﻣﻘدﻣﺎ ً ﯾﺿﻣن ﻓﻲ
اﻟﻌﻘد اﻷﺻﻠﻲ أو ﻓﻲ اﺗﻔﺎق ﻻﺣﻖ 3.أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ وھو اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﺣدده
اﻟﻣﺷرع ﻧﺻﺎ ً وﻻ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻧزل ﻋﻧﮫ أو ﯾﺿﯾف إﻟﯾﮫ ﻓﯾﺗﻠﺧص دور اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻖ
اﻟﺟداول واﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻧﺳب اﻟﻣﺣددة ﻗﺎﻧوﻧﺎً 4.ﻟﻛن اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ھو اﻷﻧﺳب ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌوﯾض
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻋﺑداﻟوھﺎب ،أﺷرف أﺣﻣد .أﺣﻣد ،إﺑراھﯾم ﺳﯾد ) .(2018دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﺿوء آراء اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ
وأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء )ص .(125 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.

 -2راﺟﻊ :ﺣﻛم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ،اﻟطﻌﻧﺎن رﻗم  61و  65ﻟﺳﻧﺔ  7ق  ،66ﺟﻠﺳﺔ .2013/6/16
 -3اﻧظر :اﻟزھﯾري ،ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻧﺟﺎﺷﻲ ) .(2009ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ – آﺛﺎر اﻟﺣﻖ واﻧﻘﺿﺎؤه )ص .(116 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.
اﻟﺷﺎرﻗﺔ :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 -4اﻧظر :ﻛﺣﻠون ،ﻋﻠﻲ ) .(2014اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت )ص .(721 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﺗوﻧس :ﻣﻧﺷورات ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش ﻟﻠﻛﺗﺎب
اﻟﻣﺧﺗص .ﻛذﻟك اﻧظر :ﺳرﺣﺎن ،ﻋدﻧﺎن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(144 .
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ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻷﻧﮫ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻻﺟﺗﮭﺎد اﻟﻘﺎﺿﻲ طﺎﻟﻣﺎ أﻗﺎم ﺣﻛﻣﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺳﺎﺋﻐﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﺗﻌوﯾﺿﮫ ﻟﻸﺿرار اﻷدﺑﯾﺔ ﻓﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻠك اﻷﺿرار ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور وﻋﺎﺋﻠﺗﮫ دون
ﺗﻘﯾﯾد ﻻ ﻣن ﻗﺑل اﺗﻔﺎق وﻻ ﺑﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺿرور ﺑﻌدل وإﻧﺻﺎف.
وﻋﻧد اﺳﺗﻌﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺧﺑﯾر اﻟطﺑﻲ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﮫ اﻟﺗدﺧل ﺑﺎﻟوﺳﺎﺋل اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ أﺛﻧﺎء
ﻛﺗﺎﺑﺗﮫ ﻟﻠﺗﻘرﯾر وﯾﺟب إﻋطﺎءه ﻗدرا ً ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ 1.ﻓﻼ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ إﺑداء رأﯾﮫ ﻓﻲ
ﻣﺳﺄﻟﺔ طﺑﯾﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﺧﺗﺻﺎﺻﮫ ﺣﺗﻰ وإن ﻛﺎن ﻟدﯾﮫ ﻣﻌرﻓﺔ ﻓﺗﺑﻘﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻓﺔ أﻣﺎم اﻟﺧﺑﯾر
اﻟطﺑﻲ ﺑﺳﯾطﺔ ﺟدا ً ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﻣور اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج ﺟﮭد وﻣﻌرﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﺟدا ً ﻓﻲ ذﻟك
اﻟﻣﺟﺎل وﻟﮭذا ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺧﺗص ﻟﻔﮭﻣﮭﺎ وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ .ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم إذ
ﺣﺗﻰ اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﯾﺟدون ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺿرار ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم وﻣﺎ اﻟذي ﺳﯾﻘﻊ ﻣﻧﮭﺎ وﻣﺎ اﻟذي ﻟن
ﯾﻘﻊ.

2

ﻓﺎﻟﻣﺿرور ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﯾﻣر ﺑﻌدة ﻣراﺣل ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد إﺻﺎﺑﺗﮫ ﺑﻔﯾروس ﻛﺎﻹﯾدز؛
ﻓﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺿم اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﻟم ﺗﺑدأ أﻋراض اﻟﺿرر ﺑﺎﻟظﮭور ﻋﻧدھم ،واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ھم ﺣﺎﻣﻠو اﻟﻔﯾروس ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣرﺿﻲ أو ﻏﯾر ﻣﻛﺗﺷف اﻷﻋرض ،اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑداﯾﺔ ظﮭور ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌدوى أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﻣرﺿﻰ ،أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻷﺧﯾرة
ﯾﺻل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻣرض إﻟﻰ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة ﺑﺎﻛﺗﻣﺎل ظﮭور اﻟﻌدوى واﻹﺻﺎﺑﺔ 3.وﻧظرا ً ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد
اﻷﺿرار ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﻘدم اﻟﻣرض اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾث أﻧﮭﺎ ﺗزداد ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ﻟﮭذا ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر
ﻣﺧﺗص وﻟدﯾﮫ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻠك اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣراﺣﻠﮭﺎ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.
ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة  291ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ]إذا ﺗﻌدد
اﻟﻣﺳﺋوﻟون ﻋن ﻓﻌل ﺿﺎر ﻛﺎن ﻛل ﻣﻧﮭم ﻣﺳﺋوﻻً ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻧﺻﯾﺑﮫ ﻓﯾﮫ وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺣﻛم ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي أو
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﻘرﺷﻲ ،ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد ) .(2007اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ )ص .(117 .اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ .إرﺑد :دار اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﻧﺻور ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(132 .
 -3اﻧظر :ﺗواﺗﻲ ،ﻣرﯾم .زﯾدان ،ﻟﯾﻠﯾﺔ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(76 .
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ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﻣن أو اﻟﺗﻛﺎﻓل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم[ 1،وﻛﻣﺎ وﺿﺣت ھذه اﻟﻣﺎدة ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺿرور اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ أﺣد
اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﯾن ﺑﺎﻟﺿرر أو ﺟﻣﯾﻌﮭم وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺻدر ﺣﻛﻣﮫ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺿرور ﻛل ﺣﺳب ﻣﺷﺎرﻛﺗﮫ
ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر أو أن ﯾدﻓﻊ أﺣدھم اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻠﻣﺿرور وﯾرﺟﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﻗﯾﯾن ﺑﻣﻘدار ﺣﺻﺻﮭم.
وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺣﻛم ﺑﺗﻌوﯾض ﺷﺎﻣﻼً ﻛل اﻷﺿرار دون اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺿرر اﻟﻣﺎدي واﻷدﺑﻲ،
أي ﻻ ﯾوﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم ﻛل ﺿرر وﺗﻌوﯾﺿﮫ ﺑﺻورة ﻣﻔﺻﻠﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺻورة اﻷﺧرى أن
ﯾﺻدر ﺣﻛﻣﺎ ً ﻣﻔﺻﻼً ﯾﺑﯾن ﻓﯾﮫ ﻛل ﺿرر ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻣﻊ ﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻘرر ﻟﮫ ﻣﻧﻌﺎ ً ﻟﻠﺧﻠط
واﻟﻠﺑس وﻋدم ﺗﻣﻛن ﺳواء اﻟﻣﺿرور أو اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻓﮭم أي اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌوﯾﺿﮭﺎ وأﯾﮭﺎ
ﻻ ،ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾطﺎﻟب اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﻌوﯾﺿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌل واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟم
ﺗﻌوض أو ظﮭرت ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم وھذه ھﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻷﻧﺳب ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل
اﻟدم.

2

أﻣﺎ ﻋن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻠم ﯾﺷر إﻟﻰ اﻟﺗﻌوﯾض إﻻ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  18واﻟﺗﻲ
ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ] ....ﻻ ﺗﻘﺑل دﻋﺎوى اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻟﻠﺟوء
واﻟﻌرض ﻋﻠﻰ ﻟﺟﺎن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم ھذا اﻟﻣرﺳوم  .[...وﻟم ﯾﺗطرق إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن ذﻟك
ﻻ ﺑﺗﻌرﯾف وﻻ ﺑﺣﺎﻻت ،واﻛﺗﻔﻰ ﺑرﺑطﮭﺎ ﺑﻠزوﻣﯾﺔ ﻋرﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ذﻟك أوﻻً ﺣﺗﻰ
ﯾﺗم ﻗﺑوﻟﮭﺎ واﻟﻧظر ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ.
وﻻ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرر واﻟﺗﻌوﯾض وﯾﺳﺗﻘل ﺑذاﺗﮫ ﻓﻲ
اﻟﻘﺿﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻲ طﺎﻟﻣﺎ ﺑﻧﻰ ﺣﻛﻣﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺳﺎﺋﻐﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﮫ اﻟطﻌن اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺗﻣﯾﯾز رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ))ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺟﺎﺑر .اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﮫ دون ﻣﻌﻘب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣن
ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﺎداﻣت ﻗد ﺑﯾﻧت ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺿرر ووﺟﮫ أﺣﻘﯾﺔ طﺎﻟب اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﯾﮫ(( 3،وﻛذﻟك
اﻟطﻌﻧﺎن اﻟﺻﺎدرﯾن ﻣن ذات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻧطوق اﻟﺣﻛم ))ﺗﻘدﯾر اﻟﺿرر وﺗﺣدﯾد
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(194 .
 -2وﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻣﺎدة  265ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ.
 -3راﺟﻊ :ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ،اﻟطﻌن رﻗم  11ﻟﺳﻧﺔ  7ق  ،10ﺟﻠﺳﺔ .2012/7/1
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اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺟﺎﺑر ﻟﮫ ﻣن ﻣﺳﺎﺋل اﻟواﻗﻊ .اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﮫ دون رﻗﺎﺑﺔ ﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﺎ
دام اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ أﺳﺑﺎب ﺳﺎﺋﻐﺔ(( 1.وﺟﺎء ﺑطﻌن ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ))اﻟﺟدل ﻓﻲ ﻣﻘدار
اﻟﺗﻌوﯾض .ﻻ ﯾﺟوز إﺛﺎرﺗﮫ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز .ﻟﮫ ذﻟك :اﺳﺗﻘﻼل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﺑﮫ(( 2.وﻛذﻟك
اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻼ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ﻣن ﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻷردﻧﯾﺔ إﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺑﯾﺎن اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣﻧﮫ ﻟﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻣرﯾض أو
ذوﯾﮫ.

3

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﻣﺳﺗﺣﻘون ﻟﻠﺗﻌوﯾض
أي ﺷﺧص أﺻﺎﺑﮫ ﺿرر ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن أول ﺧطوة ﺳﯾﻘوم ﺑﺎﺗﺧﺎذھﺎ ھو اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌوﯾض ﻋﻣﺎ
أﺻﺎﺑﮫ ﻣن ﺿرر ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوع اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ،واﻟﻣﺿرور ﻟﯾس وﺣده ﻣن ﯾﺣﻖ ﻟﮫ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ
ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻓﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ أو ورﺛﺗﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ وﻟﯾﺳت ﻣطﻠﻘﺔ.

اﻟﻔرع اﻷول :اﻟﻣﺿرور
وﻗد ﯾﻛون اﻟﻣﺿرور ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم إﻣﺎ اﻟﻣﺗﺑرع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم أو اﻟﻣﻧﻘول إﻟﯾﮫ ﻓﮭو
اﻟﺷﺧص اﻟذي ﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﺣﺎل أﺻﯾب ﺑﻔﯾروس ﻣن ﻓﯾروﺳﺎت اﻟدم ،وﯾﺟب أن ﺗﺗواﻓر ﻓﯾﮫ
اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣن ﺻﻔﺔ وﻣﺻﻠﺣﺔ .وﯾﺗم ﺗﻌوﯾﺿﮫ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻋﺟز
ﺟﺳدي أو ﻋﺎھﺔ طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮭﺎ ﺑﺳﺑب اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﯾروس ،وﯾﺷﻣل اﻟﻔﻘد اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﺟزﺋﻲ ﻟﻧﺷﺎطﮫ ﻛﻣﺎ ﻟو
أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺻﻌب ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋﻣﻠﮫ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ أي ﻗﺑل اﻹﺻﺎﺑﺔ ،وﺗﺿﺎف إﻟﯾﮭﺎ اﻷﺿرار
اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﺷﻌوره ﻓﻘد ﯾﺻل اﻷﻣر ﺑﮫ إﻟﻰ ﻋزل ﻧﻔﺳﮫ ﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﺣﺗﻰ
ﻋن أﺳرﺗﮫ .واﻟﻣﺿرور ھو اﻟذي ﯾﺑﺎﺷر اﻟدﻋوى طﺎﻟﻣﺎ أﻧﮫ ﻛﺎﻣل اﻷھﻠﯾﺔ ،ﻓﻠو ﻛﺎن ﻗﺎﺻرا ً ﻓﻣن
ﯾﺑﺎﺷرھﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻧﮫ اﻟوﻟﻲ اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو اﻟوﺻﻲ أو اﻟﻘﯾم ﻋﻠﯾﮫ.
 -1راﺟﻊ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ،اﻟطﻌﻧﺎن رﻗم  21و  27ﻟﺳﻧﺔ  7ق  ،20ﺟﻠﺳﺔ .2012/8/5
 -2راﺟﻊ :ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ،اﻟطﻌن رﻗم  66ﻟﺳﻧﺔ  8ق  ،110ﺟﻠﺳﺔ .2014/1/16
 -3اﻧظر :اﻟﺷورة ،ﻓﯾﺻل ﻋﺎﯾد ﺧﻠف )ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ .(2015/اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ )ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق
اﻷوﺳط ،ﻋﻣﺎن .اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ) .ص.(94 .
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻣﺿرور أو ورﺛﺗﮫ
ﻟﯾس اﻟﻣﺿرور وﺣده ﻣن ﯾﺻﺎب ﺑﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﺑل ﯾﻣﺗد اﻟﺿرر إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺗﮫ
وھذا اﻟﺣﻖ ﻟﯾس ﻣوروﺛﺎ ُ ﻟﮭم طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟﻣﺿرور اﻷﺻﯾل ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة ،ﻣﺛل إﺻﺎﺑﺔ أﺣد اﻟزوﺟﯾن
ﺑﺎﻟﻔﯾروس أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرﺗﮭم ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل
اﻟطﺑﯾﻌﻲ ،أو اﻷم اﻟﺣﺎﻣل اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘل إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻔﯾروس ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم وأدى ذﻟك اﻧﺗﻘﺎﻟﮫ إﻟﻰ
اﻟﺟﻧﯾن ﻓﯾﺻﺑﺢ اﻟﺟﻧﯾن ﻛذﻟك ﻣﺿرور ﻣن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ وﯾﺳﺗﺣﻖ اﻟﺗﻌوﯾض.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻓﺎة اﻟﻣﺿرور ﻓﯾﺣﻖ ﻟورﺛﺗﮫ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺎدي واﻷدﺑﻲ ،وذﻟك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر
أن وﻓﺎة اﻟﻣﺿرور ﻗد ﺳﺑﺑت ﻟﮭم ﺿررا ً ﻣﺎدﯾﺎ ً – وﯾﺗطﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺗوﻓﻰ ھو
اﻟﻣﻌﯾل اﻟوﺣﯾد أو اﻷﺳﺎس ﻟﻌﯾﺎﻟﮫ – وأدﺑﯾﺎ ً – وﯾﺗطﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾﻛون ﺿرر اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻣؤﺛرا ً
ﻓﯾﮭم وﻓﻲ ﺷﻌورھم ﺣﻘﯾﻘﺔ وواﻗﻌﺎ ً – ارﺗد إﻟﯾﮭم ﻧﺗﯾﺟﺔ إﺻﺎﺑﺗﮫ إﺻﺎﺑﺔ ﻣﻣﯾﺗﺔ أدت إﻟﻰ ﻗﺗﻠﮫ ﻣﺑﺎﺷرة أو
ﺗﺳﺑﺑت ﺑوﻓﺎﺗﮫ ﻻﺣﻘﺎً.

1

أﻣﺎ إذا وﻗﻊ اﺗﻔﺎق أو ﺻدور ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺣﻖ اﻟﻣﺿرور ﻗﺑل وﻓﺎﺗﮫ ﻓﯾﺣﻖ
ﻟﻠورﺛﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﮫ وﯾدﺧل ﻓﻲ ﺗرﻛﺔ اﻟﻣﺗوﻓﻰ وﯾﺗم ﻗﺳﻣﺗﮫ ﺑﯾن اﻟورﺛﺔ ﺣﺳب ﻧﺻﯾب ﻛل ﻣﻧﮭم وﻓﻖ
أﺣﻛﺎم اﻟﻣوارﯾث ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .وﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺑﻠﻎ دﯾﺔ أو ﺗﻌوﯾض ﻋﻣﺎ أﺻﺎﺑﮭم ﻓذﻟك اﻟﻣﺑﻠﻎ
ﻛﺎن ﺗﻌوﯾﺿﺎ ً ﻟﻠﻣﺿرور ﺑذاﺗﮫ ﺑﻣﺟرد اﻻﺗﻔﺎق أو ﺻدور ﺣﻛم ﺑﺎت ﯾدﺧل ﻓﻲ ذﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،
وﺑﮭذا ﺗﻛون ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ﺣﻖ اﻟورﺛﺔ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟدﯾﺔ أو ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺎﻟﻲ.
وﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطوﻗﮭﺎ ))وﯾﺟوز أن ﯾﻘﺿﻰ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎن ﻟﻸزواج
وﻟﻸﻗرﺑﯾن ﻣن اﻷﺳرة ﻋﻣﺎ ﯾﺻﯾﺑﮭم ﻣن ﺿرر أدﺑﻲ ﺑﺳﺑب ﻣوت اﻟﻣﺻﺎب" .وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم
اﻟﻘﺿﺎء ﻟﮭم ﺑﺎﻟدﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ" وﻻ ﯾﻧﺗﻘل اﻟﺿﻣﺎن ﻋن اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر إﻻ إذا ﺗﺣددت ﻗﯾﻣﺗﮫ
 -1راﺟﻊ اﻟﻣﺎدة  1/293ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ]ﯾﺗﻧﺎول ﺣﻖ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ وﯾﻌﺗﺑر
اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ اﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر ﻓﻲ ﺣرﯾﺗﮫ أو ﻋرﺿﮫ أو ﻓﻲ ﺷرﻓﮫ أو ﻓﻲ ﺳﻣﻌﺗﮫ أو ﻓﻲ ﻣرﻛزه اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ﻓﻲ اﻋﺗﺑﺎره اﻟﻣﺎﻟﻲ[.
ﻛذﻟك اﻧظر :ﻗﺻﯾر ،أﻛرم ﻓﺎﺿل ﺳﻌﯾد ) .(2017اﻟﻣرﺷد إﻟﻰ دراﺳﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﺿرر اﻟﺟﺳدي "ﺑﯾن اﻟﺟواﺑر اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ" )ص .(85 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
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ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﺗﻔﺎق أو ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ .وأن اﻟدﯾﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ھﻲ ﻋﻘوﺑﺔ وﺗﻌوﯾض ﻓﻲ آن واﺣد ،وھﻲ
ﺗﻐطﻲ اﻷﺿرار اﻷدﺑﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺟﺳﻣﺎﻧﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗوﻓﻰ ،ﻋدا اﻷﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﺗﺟﺑر اﻟدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺎدي اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﻣﻼﺋم ﺑﻣﻘدار اﻟﺿرر(( 1،ووﻓﻖ اﻟطﻌن
اﻟﻣذﻛور ﻓﻼ ﯾﺣﻖ ﻟﻠورﺛﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟدﯾﺔ واﻟﺗﻌوﯾض إﻻ إذا ﻛﺎن اﻷﺧﯾر ﺿرر ﻣﺎدي ﻣﺎﻟﻲ واﻗﻊ
ﻋﻠﯾﮭم ﻣﺛل ﻓﻘدھم ﻟدﺧل ﻣﻌﯾﻠﮭم اﻟذي ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻌﺎﯾﺷون ﻣﻧﮫ ،وﻻ ﯾﻛﻔﻲ اﻻدﻋﺎء أن اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻛﺎن ﻣﻌﯾﻠﮭم
ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم إﺛﺑﺎت ذﻟك ﺣﺗﻰ ﯾﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺻﺎﻟﺣﮭم اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳب.

اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻣدى ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻸﺿرار اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل
اﻟدم
ﯾﻌد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻧظﺎﻣﺎ ً ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ً ﯾﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ ﻋدة أھداف ،ﻟﯾس ﻓﻘط ﻷطراف اﻟﻌﻘد وإﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ
اﻟﻐﯾر ،ﻓﮭو وﺳﯾﻠﺔ ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﺷﻌور ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻟدى ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺷﺧﺎص ﺿد اﻷﺧطﺎء
اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﮭددھم ،ﻛﻣﺎ أﻧﮫ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ رؤوس اﻷﻣوال ﻣن أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن 2وھذا ﯾﺳﮭم ﻓﻲ
اﻧﺗﻌﺎش اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘوﻣﻲ؛ ﻓﮭذه اﻷﻣوال ﻋﻧد ﺗﺟﻣﯾﻌﮭﺎ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻧد وﻗوع ﺿرر ﻟﺗﻌوﯾض
اﻟﻣﺿرور .واﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﺗﺑﻌث ﻓﻲ ﻧﻔﺳﮫ اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻓﮭو ﯾﺷﻌر ﺑﺎﻟراﺣﺔ ﻋﻧد ﻣﻌرﻓﺗﮫ أن ھﻧﺎك ﺗﺄﻣﯾن
ﯾﻘﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺳﺎس ﺑذﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وإﻧﻘﺎﺻﮭﺎ؛ ﻓﯾﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻋبء اﻷﺿرار ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻓراد
ﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑدﻻً ﻣن ﺗرﻛﯾزھﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرد واﺣد ،ﻓﻌﺟز اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺿرر ﻓﻲ
ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺿرور ﯾﺳﺑب ﺿررا ً ﻟﻠﻣﺿرور وﻗد ﯾﻣﺗد اﻷﻣر وﯾدﺧل اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺿرر ﻓﻲ
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗد ﺗﺻل ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﺣﺑس ﻋﻧد ﻋﺟزه ﻋن اﻟﺳداد ،أﻣﺎ ﻋن اﻟﻐﯾر "اﻟﻣﺿرور" ﻓﻣﺻﻠﺣﺗﮭم ﻣن
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ھو ﺗﻌوﯾﺿﮭم ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻖ ﺑﮭم ﻣن أﺿرار ﺳواء ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻣﻌﻧوﯾﺔ
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺧﺎطﺋﺔ ﻓﮭذا ﯾﺷﻌرھم ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﻋﻧد ﻋﻠﻣﮭم ﺑﺄن ھﻧﺎك ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ

 -1راﺟﻊ :ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،رﻗﻣﺎ  745و  810ﻟﺳﻧﺔ  2018ﻣدﻧﻲ ،ﺟﻠﺳﺔ اﻹﺛﻧﯾن اﻟﻣواﻓﻖ  4ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ .2019
 -2اﻧظر :أﺑو ﻋراﺑﻲ ،ﻏﺎزي ﺧﺎﻟد .(2016) .أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻓﻖ آﺧر اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" )ص 97 .وﻣﺎ ﺑﻌدھﺎ(.
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .ﻋ ّﻣﺎن :دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
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ﻣﯾﺳرة ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻣطﺎﻟﺑﺗﮭم ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﺣﺟم اﻟﺿرر ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ذﻣﺔ
اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻣﻌﺳرة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﻌب ﻋﻠﯾﮫ ﺳداد ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن
ﯾﻛون ﺿﺧﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﮫ وھذا ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ أﺧرى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺑﯾب وﻟﻠﻣﺿرور .ﻓﺎﻟﻐرض ﻣن
اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ھو ﺗﺄﻣﯾن ﺷﺧص ﻣن ﺧطر ﯾﮭدده أي ﻣن ﺣﺎدث ﯾﺣﺗﻣل
وﻗوﻋﮫ ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺣﻘﻖ اﻟﺧطر ووﻗﻊ اﻟﺣﺎدث ﺳﻣﻰ ﻛﺎرﺛﺔ وﻟﮭذا ﯾؤﻣن اﻟﺷﺧص ﻧﻔﺳﮫ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ،

1

واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت اﻹﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﮭﻲ
ﺗﺿﻣن ﻟﻠﻣﺿرور ﺟﺑر اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ.
وﺳﯾﻘﺳم ھذا اﻟﻣﺑﺣث إﻟﻰ :اﻟﻣطﻠب اﻷول ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ،اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ،اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث ﻧطﺎق اﻟﺗﺄﻣﯾن ،اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ ﺗﻘﺎدم دﻋوى
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻷول :ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
ﻗﺑل اﻟوﻟوج ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﻣﻔﮭوم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ،ﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻐﺔ
واﺻطﻼﺣﺎً .ﻓﻣﻔﮭوم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :ﻣﺻدر أﻣن ﯾؤﻣن ﻣﺄﺧوذ ﻣن اﻻطﻣﺋﻧﺎن اﻟذي ھو ﺿد
اﻟﺧوف ،وﻣن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺗﻲ ھﻲ ﺿد اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ،ﯾﻘﺎل أﻣﻧﮫ ﺗﺄﻣﯾﻧﺎ ً واﺋﺗﻣﻧﮫ واﺳﺗﺄﻣﻧﮫ 2.أﻣﺎ اﺻطﻼﺣﺎً :أﻧﮫ
ﻋﻘد ﯾﺗم ﺑﯾن طرﻓﯾن أﺣدھﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣؤﻣن واﻵﺧر ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ،وﯾﻠﺗزم ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﻣن ﺑﺄن ﯾؤدي
إﻟﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻣن اﻟﻣﺎل أو أي ﻋرض ﻣﺎﻟﻲ آﺧر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺣﺎدث وﺗﺣﻘﻖ اﻟﺧطر اﻟﻣﺑﯾن
ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،وذﻟك ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺳط أو أﯾﺔ دﻓﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى ﯾؤدﯾﮭﺎ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻟﻠﻣؤﻣن.

3

 -1اﻧظر :أﺣﻣد ،إﺑراھﯾم ﺳﯾد .ﻋﺑداﻟوھﺎب ،أﺷرف أﺣﻣد ) .(2018ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺿوء آراء اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ وأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء )ص.
 .(16 - 15اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 -2اﻧظر :ﻣﺳﻠم ،ﻋﺑدﷲ ﺣﺳن ) .(2015إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺧﺎطر )ص .(16 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋﻣﺎن :دار اﻟﻣﻌﺗز ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 -3اﻧظر :ﺟﺑرا ،ﻛﻣﺎل ﻣﺣﻣود ) .(2015اﻟﺗﺄﻣﯾن وإدارة اﻟﺧطر )ص .(13 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋﻣﺎن :اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
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وﻋرﻓﮫ اﻟﻔﻘﮭﺎء ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻘد ﺑﻣوﺟﺑﮫ ﯾﺣﺻل أﺣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن وھو اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ،ﻓﻲ ﻧظﯾر ﻣﻘﺎﺑل
ﯾدﻓﻌﮫ ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭد ﺑﻣﺑﻠﻎ ﯾدﻓﻌﮫ ﻟﮫ أو ﻟﻠﻐﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﻖ ﺧطر ﻣﻌﯾن ،اﻟﻣﺗﻌﺎﻗد اﻵﺧر وھو اﻟﻣؤﻣن،
اﻟذي ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻋﮭدﺗﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً ﻣن ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﯾﺟري اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻧﯾن
اﻹﺣﺻﺎء.

1

وﺗم ﺗﻌرﯾﻔﮫ أﯾﺿﺎ ً ﺑﺄﻧﮫ ﻋﻘد ﯾﺗﻌﮭد ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺷﺧص ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣؤﻣن ،ﺑﺄن ﯾﻌوض ﺷﺧﺻﺎ ً آﺧر
ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻋن ﺧﺳﺎرة اﺣﺗﻣﺎل أن ﯾﺗﻌرض ﻟﮭﺎ ھذا اﻷﺧﯾر ،ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻧﻘود ھو اﻟﻘﺳط
اﻟذي ﯾﻘوم اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﺑدﻓﻌﮫ ﻟﻠﻣؤﻣن 2.وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻌرﯾف اﻟﻣوﻓﻖ ﻟﺣد ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﻧواﺣﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن
ھو ﻟﻠﻔﻘﯾﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ "ھﯾﻣﺎر"؛ ﺣﯾث ﻋرﻓﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾﺣﺻل ﺑﻣﻘﺗﺿﺎھﺎ أﺣد اﻟطرﻓﯾن وھو
اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ،ﻧظﯾر ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌﯾن وھو اﻟﻘﺳط ،ﻋﻠﻰ ﺗﻌﮭد ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ أو ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻏﯾره ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺣﻘﻖ ﺧطر
ﻣﻌﯾن ،ﻣن اﻟطرف اﻵﺧر وھو اﻟﻣؤﻣن ،اﻟذي ﯾﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮫ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ،وﯾﺟري ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ
اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻧﯾن اﻹﺣﺻﺎء.

3

أﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻘد ﻋرف ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  1026ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ] -1ﻋﻘد ﯾﺗﻌﺎون ﻓﯾﮫ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮭم واﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷﺧطﺎر أو اﻟﺣوادث
اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﮭﺎ وﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﯾدﻓﻊ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻣﺣددا ً أو أﻗﺳﺎطﺎ ً دورﯾﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﻖ
اﻟﺧطر أو وﻗوع اﻟﺣدث اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﯾدﻓﻊ اﻟﻣؤﻣن إﻟﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻟذي اﺷﺗرط
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﺻﺎﻟﺣﮫ ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻣن اﻟﻣﺎل أو إﯾرادا ً ﻣرﺗﺑﺎ ً أو أي ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻲ آﺧر[ ،وھذه اﻟﻔﻘرة ﻣن اﻟﻣﺎدة
 1026ﻋرﻓت ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺻورﺗﮫ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذ ﺑﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ
إﺑراز ﻓﻛرة اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣؤﻣن ﻟﮭم واﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﮭﺔ اﻷﺧطﺎر أو اﻟﺣوادث اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﮭﺎ.
-1
-2
-3
-4

4

اﻧظر :اﻟﺑﯾﺎﺗﻰ ،ﻧﺎدﯾﺔ ﯾﺎس ) .(2010اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﻟزاﻣﻲ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺣوادث اﻟﺳﯾﺎرات )ص .(10 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.
ﻋﺎﺑدﯾن :اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
اﻧظر :أﺑو ﻋراﺑﻲ ،ﻏﺎزي ﺧﺎﻟد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(22 .
اﻧظر :ﺣﺳن ،إﯾﺎد ﻣﻧﺻور ) .(2020إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر )ص .(12 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋﻣﺎن :دار اﺑن اﻟﻧﻔﯾس ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ.
راﺟﻊ :اﻟﻣذﻛرة اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ – اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻧﻲ) ،ص .(337
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وﻻ ﯾوﺟد ﺣﺗﻰ اﻵن ﺗﻌرﯾف ﺛﺎﺑت ﻟﻣﻔﮭوم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ،ﻟﻛن ﯾﻣﻛن ﺗﻌرﯾﻔﮫ
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻋﻘد ﺗﻠﺗزم ﺑﻣﻘﺗﺿﺎه ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗؤدي ﻟﻠﻐﯾر اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺿرور ﻣﺑﻠﻐﺎ ً
ﻣن اﻟﻣﺎل ﻛﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣﻘﮫ ﺟراء اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺳط أو أﯾﺔ دﻓﻌﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ أﺧرى
ﯾؤدﯾﮭﺎ اﻟطﺑﯾب أو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺣﯾﺔ "اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ" ،ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﻖ اﻟﺧطر اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘد.

1

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ :إﻟزاﻣﯾﺔ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ
ﺑﺳﺑب اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻵﻻت اﻟطﺑﯾﺔ واﺳﺗﻣرارﯾﺔ ھذا
اﻟﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل دون ﺗوﻗف واﻟذي ﯾﺻﺎﺣﺑﮫ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن أﺧطﺎء طﺑﯾﺔ ﻗد ﺗﻘﻊ ﻣن اﻟطﺑﯾب
وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ازدﯾﺎد اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻟطﺑﻲ .وھذه اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣرﻓوﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗدب اﻟﺧوف ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟطﺑﯾب ﺑﺳﺑب ﻣﺳﺎﺳﮭﺎ ﺑذﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺻﺑﺢ ﻋﺎﺟزا ً ﻋن ﺗﺄدﯾﺔ وظﯾﻔﺗﮫ اﻟطﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺑﺳﺑب ﺧوﻓﮫ ﻣن ارﺗﻛﺎب ﺧطﺄ ﯾﻠﺣﻖ
ﺿررا ً ﺑﺎﻟﻣرﯾض واﻟذي ﯾؤدي ھذا اﻷﺧﯾر أو ﻣن ﻟﮭم ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض واﻟذي
ﻣن اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﺿﺧﻣﺎ ً ﯾﻌﺟز اﻟطﺑﯾب ﻋن ﺳداده .وﻟﻛﻲ ﯾﻌﻣل اﻟطﺑﯾب وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﺑراﺣﺔ
أﻛﺑر أﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻛل ﻣن ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن
اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ،وأﻟزم ﻓﻲ ذﻟك ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﻣزاول اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟدﯾﮫ وإﻻ ﯾﺣظر
ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ .وھذا ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻣﺎدة  25ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ]ﯾﺣظر ﻣزاوﻟﺔ
اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ دون اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﻟدى إﺣدى ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ[ ،ﻟﻛن ھذا اﻹﻟزام ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟطﺑﯾب وﻣن ﯾﻌﻣﻠون ﺗﺣت إﺷراﻓﮫ اﻟﻘﯾﺎم
ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ ﺑﺻورة ﻣطﻠﻘﺔ دون ﻗﯾد أو ﺷرط ﺑل ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮭم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﺗﮭم ﺑﻛل ﺟدﯾﺔ وﺗﻔﺎﻧﻲ
دون إھﻣﺎل أو ﺗﻘﺻﯾر ﻣن ﺟﺎﻧﺑﮭم ﻟﺗﺟﻧب وﻗوع اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﻣﻛن ،وأن ھذا اﻻﻟﺗزام
ﻟﺗﺧﻔﯾف ﻛﺎھل اﻟﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ وﺗﺟﻧب اﻟﻣﺳﺎس ﺑذﻣﺗﮭم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .وﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 17
 -1اﻧظر :ﺧﻣﯾس ،ﺳﻧﺎء )ﯾﻧﺎﯾر .(2017/اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ .ﻣﺟﻠﺔ
اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ) .(51) .ص.(48 .
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ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ]ﯾﺣظر ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ دون أن
ﯾﻛون ﻟﻣن ﯾزاوﻟﮭﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ وﺿد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ أو ﺑﺳﺑﺑﮭﺎ ،وﯾﻛون اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟدى إﺣدى ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣرﺧص ﻟﮭﺎ ﺑذﻟك ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ،
وﺗﻠﺗزم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻣزاول اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻗﺑل اﻟﺳﻣﺎح ﻟﮫ ﺑﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻣﻠﮫ ﻟدﯾﮭﺎ ،ﻛﻣﺎ
ﺗﻠﺗزم ﺑﺗﺟدﯾد ھذا اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻧد اﻧﺗﮭﺎﺋﮫ[.
وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟطﺑﯾب اﻻﻣﺗﯾﺎز اﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﻓﺗرة ﺗدرﺑﮫ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﺧﺎﺻﺔ ،ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون طﺑﯾب اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻣؤﻣﻧﺎ ً ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  16ﻣن ﻗﺎﻧون
ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ ]ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ اﻟواردة ﺑﺎﻟﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون اﺗﺣﺎدي رﻗم ) (4ﻟﺳﻧﺔ  2016اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ،
ﯾﺟب أن ﯾﻛون طﺑﯾب اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻣؤﻣﻧﺎ ً ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ[ .ﻟﻛن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﻘﮭﺎ أوﺟﺑت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ طﺑﯾب اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻋن أﺧطﺎﺋﮫ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﯾﻧﺔ ،ﻓﺟﺎء ﻧص اﻟﻣﺎدة
 1/15ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أن ]ﯾﻛون طﺑﯾب اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻣﺳؤوﻻً ﻋن أﺧطﺎﺋﮫ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ
أو ﻣﺟﺎوزﺗﮫ ﻧطﺎق اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﯾﮫ أو إھﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﻣﺣدد ﻟﮫ[ ،ﻓوﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ﯾﻛون طﺑﯾب اﻻﻣﺗﯾﺎز ﻣﺳؤوﻻً ﺑﻧﻔﺳﮫ ﻋن
ﺗﻠك اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﮫ ﻓﻼ ﯾﺗﺣﻣﻠﮭﺎ ﻻ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﯾﮫ وﻻ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ،ﻓﻛﺎن
ﯾﺟب ﻋﻠﯾﮫ اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺎ ﻣﻧﺣﮫ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺎت طﺑﯾﺔ دون ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ أو
ﻣﺟﺎوزﺗﮭﺎ؛ وﻋدم ﺗراﺧﯾﮫ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺑﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﮫ.
أﻣﺎ ﻋن اﻟطﺑﯾب اﻟزاﺋر ﻓﻘد اﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣن إﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن وأﻟﺣﻘت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة
اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻘدﻣﺗﮫ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ اﻟﻣﺎدة  25ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ
]وﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﺑل طﺑﯾﺑﺎ ً زاﺋرا ً ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﺧطﺋﮫ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ
اﻟﻣﺗﺿرر ،وذﻟك دون إﺧﻼل ﺑﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛب اﻟﺧطﺄ[ ،ﻓطﺎﻟﻣﺎ ذﻛر اﻟﻧص ﻋﺑﺎرة
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"وﺗﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺣﯾﺔ" إذا ﻓﻠم ﯾﺷﻣل اﻟطﺑﯾب اﻟزاﺋر اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ اﺳﺗوﺟب اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭم ﺿد
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ واﻛﺗﻔﻰ اﻟﻣﺷرع ﺑﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣﺿرﺗﮫ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن أﺧطﺎﺋﮫ وﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛب اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر.
وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدرة ﺑﺑدء إﺟراءات اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﻲ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب ﻟدﯾﮭﺎ وﻓﻖ
اﻟﻣﺎدة  26ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﻧﺻت ﻋﻠﻰ ]ﯾﻠﺗزم ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﻲ
اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﮫ ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﺗزم ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭم ﺿد
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ أو ﺑﺳﺑﺑﮭﺎ وﯾﺗﺣﻣل ﺻﺎﺣب اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻛﺎﻣل أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ
ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن[ ،وﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗﺗﺣﻣل أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻘود اﻟﺗﻲ ﺗﺑرﻣﮭﺎ ﻣﻊ
ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻣزاوﻟﻲ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻟدﯾﮭﺎ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ،%80ﻟﻛن ووﻓﻖ ﻧص اﻟﻣﺎدة أﺻﺑﺣت اﻵن ﺗﺗﺣﻣل اﻷﻗﺳﺎط ﻛﺎﻣﻠﺔ أي ﺑﻧﺳﺑﺔ ،%100
وھذا اﻹﻟزام ﯾﺣﻘﻖ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻣزاوﻟﻲ اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻟدﯾﮭﺎ ،ﻓﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ ھؤﻻء اﻟﻌﺎﻣﻠون ھﻲ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧﺷﺄة ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺣﻣل
ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻧﮭﺎ ،طﺑﻘﺎ ً ﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻐرم ﺑﺎﻟﻐﻧم.

1

وﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  2004ﺑﺎدرت وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻛوادرھﺎ
اﻟطﺑﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ وﻏطت اﻟوﺛﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷطﺑﺎء وأطﺑﺎء اﻷﺳﻧﺎن
واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ واﻟﻣﻣرﺿﯾن واﻟﻔﻧﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻧﺷﺂت اﻟوزارة ،وﺗﻣت اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ
ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣدة وﺑوﺛﯾﻘﺔ واﺣدة ،ﺣﯾث ﺗﺗﺣﻣل وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻛﺎﻣل ﻗﺳط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺳﻧوي ،وﺗﺗﻛﻔل
ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﺎﻟدﻓﺎع ﻋن ﻛوادر اﻟوزارة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .وذﻟك ﺣرﺻﺎ ً ﻣﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرار
اﻟﻧﻔس وإطﻼق اﻹﺑداﻋﺎت واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﯾزة وﻟﺗﺣﻘﯾﻖ أھداف وﻣزاﯾﺎ ﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات.

2

 -1اﻧظر :اﻟﻌﺑﯾدي ،ﻋﻠﻲ ھﺎدي ) .(2017اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ رﻗم  4ﻟﺳﻧﺔ  .2016ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﯾن ﻟﻸﻋﻣﺎل
واﻟﻘﺎﻧون .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﯾن ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة) .(2)1 .ص.(23 .

 -2اﻧظر :ﻋﺑداﻟﻐﻧﻲ ،ﺧﻠود ھﺷﺎم ﺧﻠﯾل .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(89 .
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وﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﯾﺷﻣل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره ﺟزء ﻣن اﻟﻣﺟﺎل اﻟطب ،وﻋﻧد وﻗوع اﻟﺿرر ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺿرور اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدة ﻣﻊ اﻟﻣﺳؤول ﻋن ھذا اﻟﺿرر.
وﺗﺣل ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺣل اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن
اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﺳواء ﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾﻖ اﻟﻘﺿﺎء أو ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ ﺑﯾﻧﮭم وﺑﯾن
اﻟﻣﺿرور ،ﻓﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  27ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ]ﺗﺣل ﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﻠوﻻً
ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ً ﻣﺣل اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ ﺣﻘوﻗﮭم واﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم[ ،ورﻏم ﺣﻠول
ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺣل اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺿرر ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﮫ ﺗم إﻋﻔﺎؤه ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻷن إﻋﻔﺎؤه ﯾدل
ﻋﻠﻰ ﺳﻘوط اﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺿرور وزوال أي ﺗﺑﻌﯾﺔ ﺗﻠﺣﻖ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ.
وإﻟزاﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﺑل وﺗﺷﻣل اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص أﯾﺿﺎً ،ﻓﻛل ﻣن ﯾﻣﺎرس أي ﻣﺟﺎل ﻓﻲ
ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب ﺳواء ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو اﻋﺗﺑﺎري وﺳواء ﻛﺎﻧوا أطﺑﺎء ،ﺻﯾﺎدﻟﺔ ،ﻣﻣرﺿﯾن أو ﻓﻧﯾﯾن
ﻓﺟﻣﯾﻌﮭم ﻣﻠزﻣﯾن ﺑﮭذا اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺟﺑﺎري وإﻻ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭم ﺑﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﮭم اﻟطﺑﻲ داﺧل اﻟدوﻟﺔ،
ﻓﺎﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أﺣد اﻟﺷروط ﻟﻣﻧﺢ ﻣزاول اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ رﺧﺻﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ
داﺧل اﻟدوﻟﺔ.

اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث :ﻧطﺎق اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ
ﺑﻣﺟرد إﺑرام ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﯾن اﻟﻣؤﻣن واﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﺗﺗرﺗب آﺛﺎر واﻟﺗزاﻣﺎت ﻟﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ ﻋﻠﻰ
اﻵﺧر ،وﻻ ﺗﻧﺣﺻر ھذه اﻻﻟﺗزاﻣﺎت واﻟﺣﻘوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن واﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﺑل ﺗﻣﺗد أﯾﺿﺎ ً إﻟﻰ طرف
ﺛﺎﻟث ﯾﻛون ﻣﺟﮭوﻻً وﻗت إﺑرام اﻟﻌﻘد ﺑﺎﻟرﻏم أﻧﮫ ﻟﯾس طرﻓﺎ ً ﻣن أطراف اﻟﻌﻘد اﻟﻣﺑرم ،ﻟﻛن ذﻟك اﻟﻌﻘد
أﺑرم ﻟﺻﺎﻟﺢ ھذا اﻟﻐﯾر أي اﻟﻣﺿرور وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد اﻻﺷﺗراط ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر اﻟذي ﯾﺣﻖ ﻟﮫ ﻣواﺟﮭﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘﮫ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض.
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ﻓﺄھﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﻛﻣن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻻﺑﺗﻛﺎرات اﻷطﺑﺎء وﻋدم اﻟﺣد
ﻣن ﻗدراﺗﮭم ،واﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى أداﺋﮭم اﻟﻣﮭﻧﻲ وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷﻌورھم ﺑﺎﻷﻣﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ
أﺛﻧﺎء أداﺋﮭم ﻟواﺟﺑﺎﺗﮭم اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻷﺧطﺎر واﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟطﺑﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻸﺻول اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ دون ﺧوف ﻣن ﺷﺑﺢ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 1،طﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻋﻣﺎﻟﮭم ﺿﻣن ﺣدود
ﻣﮭﻧﺗﮭم اﻟطﺑﯾﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻐﯾر اﻟﻣﺿرور ﻓﺄھﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻷﻣﺎن
ﻟﻠﻣرﺿﻰ وطﻣﺄﻧﺗﮭم ﺑﺄن اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻷطﺑﺎء وﺣدوث ﺧطﺄ طﺑﻲ ﻟﯾس ﻣﺟﺎزﻓﺔ ﻣﺟﮭول ﻣﺻﯾرھﺎ،
ﺑﺳﺑب ﻣﺎ ﯾوﻓره ﻟﮭم ﻣن ﺗﻌوﯾض ﻣﻧﺎﺳب إذا ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟطﺑﯾﺔ أﺧطﺎء أودت ﺑﻘدراﺗﮭم أو
ﺣدت ﻣﮭﺎ.

2

ﻟﻛن اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﻻ ﺗﻐطﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺻدر ﻣن اﻟطﺑﯾب
وﻣن ھم ﺗﺣت إﺷراﻓﮫ ﻣن أﺧطﺎء ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻷﺿرار ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺗﻌوﯾض ،ﻓﯾﺟب أوﻻً
اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻌل ﺿﻣن ﺣدود اﻟﻣﮭﻧﺔ أم ﺧﺎرج ﺣدودھﺎ،
ﻓﺎﻟﺗﺻرف اﻷﺧﯾر ﻻ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﺣدود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل
اﻟدم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻛون اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺗﻌوﯾﺿﮫ ﻋﻛس اﻟﺗﺻرف ﻟو ﻛﺎن ﺻﺎدرا ً ﺑﺳﺑب ﻣﻣﺎرﺳﺔ
اﻟﻌﻣل اﻟطﺑﻲ.
وھﻧﺎك أﺿرار ﻻ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻻ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺿرور اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﮭﺎ ،وﺣﺗﻰ ﻟو ﺻدر
ﻗرار ﺑﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺳداد اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻛﻠﮫ ،وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣدة
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﯾﺟب أﺧذھﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣﻌرﻓﺔ إن ﻛﺎن ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺿرور اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أم
ﻻ ،وﻛل ھذه اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺳﯾﺟﺎب ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔروع اﻵﺗﯾﺔ.
 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﺻراﯾرة ،أﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻛرﯾم ﻣوﺳﻰ ) .(2012اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ
"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" )ص .(165 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋﻣﺎن :دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 -2اﻧظر :ﺧﻣﯾس ،ﺳﻧﺎء .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(51 .
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اﻟﻔرع اﻷول :ﻧطﺎق اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺣﯾث اﻷﺿرار
إن أھﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﻌوﯾض اﻟﺿرر ،ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻛن ھﻧﺎك ﺿرر ﻣﺣﻘﻖ اﻟوﻗوع ﻓﻼ ﯾﻧﺷﺄ
اﻟﺗزام اﻟﻣؤﻣن ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ،ﻓﻣن اﻟﻣﻣﻛن وﻗوع ﺧطﺄ ﻣن دون ﺿرر ﻓﻔﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺎ
ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻌوﯾﺿﮫ .أﻣﺎ ﻟو وﻗﻊ ﺿرر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﻣل طﺑﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟطﺑﯾب أو ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻓﮭﻧﺎ ﯾﺣﻖ
ﻟﻠﻣﺿرور اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻣﻘدار اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ 1.أي أن اﻟﺿرر ھو ﻣﻧﺎط ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟطﺑﯾﺔ وﯾﺗم وﻓﻘﺎ ً ﻟﮫ ﺗﺣدﯾد اﻟﺗزام اﻟﻣؤﻣن وﻣﻘدار اﻟﺗﻌوﯾض.
وﻣن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗﺄﻣﯾن؛ واﻟﺗﻲ ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺿرور اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﻌوﯾﺿﮭﺎ
ﺳواء ﺗﺣﻘﻘت اﻵن أم ﺳﺗﺗﺣﻘﻖ ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﺻورة ﻣؤﻛدة ،ھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:

2

 ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺿرار اﻟﺟﺳدﯾﺔ أو اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﻣﺿرور ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ اﻟواﻗﻊ ﻣناﻟطﺑﯾب أو ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ.
 ﻣﺎ ﻟﺣﻖ اﻟﻣﺿرور ﻣن ﺧﺳﺎرة وﻣﺎ ﻓﺎﺗﮫ ﻣن ﻛﺳب وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﯾﺷﻣل ﻛﺎﻓﺔاﻷﺿرار اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﮫ .أي ﻣﺎ ﯾﺻﯾﺑﮫ ﻣن ﺿرر ﺟﺳدي أو ﻋﺎھﺔ
ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن ﺧﺳﺎرة ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل أو ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﻼج
اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ.
 اﻟﺿرر اﻷدﺑﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻣﺎ ﯾﺻﯾﺑﮫ ﻣن آﻻم وﺗﺷوھﺎت ﺟﺳدﯾﺔ ﻗد ﻻ ﺗﺣﺗﻣل ،وﺷﻌوراﻟﺿﻌف واﻟﻌﺟز ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﯾﺎﺗﮫ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑﻖ أي ﻗﺑل وﻗوع اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ
ﺳواء اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻷﺳرﯾﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﺗﻌرﺿﮫ ﻟﻌزل اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو ھﺟر أﺳري
ﺑﺳﺑب ﻣرض ﻣﻌدي.

 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :أﺑو ھﻼﻟﺔ ،إﺑراھﯾم ﻣﺿﺣﻲ .اﻟﺷﻘﯾرات ،ﻓﯾﺻل ) .(2017اﻟﺗزام اﻟﻣؤﻣن ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ

اﻟﻣدﻧﯾﺔ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ" .ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳﯾن ﺑن طﻼل ﻟﻠﺑﺣوث ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ.
) .(2)3ص.(237 .
 -2راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺧﻣﯾس ،ﺳﻧﺎء .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(53 .
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 اﻟﺿرر اﻟﻣﺎدي واﻷدﺑﻲ اﻟﻣرﺗد اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﺧﻠف اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟوﻓﺎة ،ﻛﺎﻟزوﺟﺔواﻷوﻻد اﻟذي ﻛﺎن اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﯾﻧﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭم ﻗﺑل وﻓﺎﺗﮫ.
أﻣﺎ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻐطﯾﮭﺎ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺗﻰ ﻟو وﻗﻌت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ،ھﻲ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
 اﻟﻔﻌل اﻟﻌﻣد أو اﻟﻐش اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ :إن اﻟﺧطر اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ ﺧطر اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻟﮭذاﯾﺟب أﻻ ﯾﺗوﻗف وﻗوﻋﮫ ﻋﻠﻰ إرادة أﺣد طرﻓﻲ اﻟﻌﻘد ،ﻓﻠو ﺗﻌﻠﻖ أو ﺗوﻗف ﺣدوﺛﮫ ﻋﻠﻰ
إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻓﻘد أﺧل ﺑﺷرط أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺧطر اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﮫ .ﻓﺄھﻣﯾﺔ ھذه اﻟﻘﺎﻋدة
ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻣﻧﻊ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻐﯾر واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون ﻏش اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ
ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣؤﻣن دون وﺟﮫ ﺣﻖ؛ 1ﻣﺛل اﺗﻔﺎق اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﺿرور ﻋﻠﻰ إﯾﻘﺎع
اﻟﺿرر ﻟﯾﺗﺣﺻل ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض وﻣﻘﺎﺳﻣﺗﮫ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﮭم .وھذا ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ
اﻟﻣﺎدة  1039ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻣﺎراﺗﻲ ]ﻻ ﯾﻛون اﻟﻣؤﻣن ﻣﺳؤوﻻً ﻋن اﻷﺿرار
اﻟﺗﻲ ﯾﺣدﺛﮭﺎ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ أو اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻋﻣدا ً أو ﻏﺷﺎ ً وﻟو اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر ذﻟك[ ،وﻟو ﺛﺑت
ﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﻠﻣؤﻣن أي ﺑﻌد ﺳداده ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض أن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻌل ﻋﻣدي أو
ﻏﺷﺎ ً ﻣن اﻟﻣؤﻣن وﻟﮫ ﯾﺣﻖ ﻟﮫ اﻟرﺟوع ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ ﺑﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺄداﺋﮫ ﻣن ﺗﻌوﯾض 2،ﻓﺄي
ﺿرر ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ أﺣد ﺗﻠك اﻷﻓﻌﺎل ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺧرج ﻣن ﻧطﺎق ﺗﺣﻣل ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻠﺗﻌوﯾض.
 ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم :ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﺧطر اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﮫ ﻣﺷروﻋﺎً ،ﻓﻣن اﻟﺑدﯾﮭﻲ أن ﯾﻛونأﺳﺎس اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ اﺗﺟﺎه اﻟﻐﯾر ﻗد اﻧﻌﻘدت ﻟﻘﺎء ﻓﻌل ﻻ ﯾﻌد ﻣن وﺟﮭﺔ ﻧظر
اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ً ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ 3،ﻣﺛل ﻟو ﻗﺎم اﻟطﺑﯾب ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ إﺟﮭﺎض ﻣﺗﺟﺎوزا ً
اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﺷﺄن واﻷﺻول اﻟطﺑﯾﺔ.

 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻟﺻراﯾرة ،أﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻛرﯾم ﻣوﺳﻰ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(191 .
 -2اﻧظر :أﺑو ھﻼﻟﺔ ،إﺑراھﯾم ﻣﺿﺣﻲ .اﻟﺷﻘﯾرات ،ﻓﯾﺻل .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(249 .
 -3اﻧظر :أﺑو ھﻼﻟﺔ ،إﺑراھﯾم ﻣﺿﺣﻲ .اﻟﺷﻘﯾرات ،ﻓﯾﺻل .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ) .ص.(250 .
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 اﻟﻐراﻣﺎت واﻟﺻﺎدرات :ﻻ ﯾﻐطﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣﺎ ﻗد ﯾﺣﻛم ﺑﮫ ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾب ﻣن ﻏراﻣﺎت ،أوﻣﺻﺎدرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻓﻌﻠﮫ اﻟﺧﺎص ،ﻛﻌﻘوﺑﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت؛ ﻷن
ھذه اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺎﻟﺻﻔﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ
ذﻟك .ﻟﻛن ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣل ﻣﺣل اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ دﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذي ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺗﻰ ﻟو ﻛﺎﻧت
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﺑﺎﻟﻐراﻣﺔ ھﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ اﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض.

1

 ﻋدم ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻷﻓراد أﺳرة اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ :واﻟﻣﻘﺻود ﺑﺎﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ھﻧﺎ أﻓراد أﺳرة اﻟﻣؤﻣنﻟﮫ إﻟﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﻣﺛل واﻟد اﻟطﺑﯾب أو أﺣد أﻗرﺑﺎﺋﮫ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ،ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم
ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭم .وﯾرﺟﻊ ﺳﺑب اﺳﺗﺑﻌﺎدھم ﻣن ﻧطﺎق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺷﯾﺔ ﻣن ﺣدوث ﺗواطؤ ﻣن ﻗﺑل
اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﻘﯾﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ 2،وذﻟك ﺑﮭدف اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض.
 ﻋدم ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻟﻌدة أﻧﺷطﺔ طﺑﯾﺔ ﻣﺗﻔرﻗﺔ :ﻻ ﯾﻐطﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋنﺣوادث اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﻔﻌل اﻟطﺑﯾب اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ،أو أي ﻣن اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺳﺄل
ﻋﻧﮭم؛ ﻷن ھذه اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺟﺑﺎري ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن ﺣوادث
اﻟﺳﯾﺎرات .وﻛذﻟك ﻻ ﯾﺷﻣل اﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن وﻗوع ﺣرﯾﻖ ،أو اﻧﻔﺟﺎر ،أو ﺗﺳرب
ﻣﯾﺎه أو ﻏﺎز ،أو ﺣوادث ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ،وﻣن اﻷﺷﯾﺎء أو اﻟﺣﯾواﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣﻣﻠوﻛﺔ
ﻟﻠطﺑﯾب اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ أو ﺣﺎﺋزا ً ﻟﮭﺎ.

3

 ﻓﻌل اﻟﻣﺿرور :ﺣﺗﻰ ﯾﻛون ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﺳﺗﺣﻖ اﻷداء ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﻣن ﻟﻠﻐﯾر ﻋﻧدﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻷﺧﯾر ﺑﺣﻘﮫ ،ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن وﻗوع اﻟﺿرر .أﻣﺎ ﻟو
ﻛﺎن اﻟﻣﺿرور ھو اﻟﻣﺳؤول ﻋن وﻗوع اﻟﺿرر ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﻣؤﻣن ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ

 -1اﻧظر :ﻣرﺳﻲ ،أﺷرف ﺟﺎﺑر ) .(1999اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء )دﻛﺗوراة( ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق
)ص.(149 .
 -2اﻧظر :اﻟﻐﺎﻣدي ،ﺳﻌﯾد ﺳﺎﻟم ﻋﺑدﷲ ) .(2017اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻐطﺎة واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل
اﻟطﺑﻲ ..اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة) .(1)1 .ص.(372 .
 -3اﻧظر :اﻟﻐﺎﻣدي ،ﺳﻌﯾد ﺳﺎﻟم ﻋﺑدﷲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(373 .
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أداء اﻟﺗﻌوﯾض أي ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗوع اﻟﺿرر ﻛﺎن ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺿرور ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل؛ أﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن
ﻣﺳؤوﻻً ﺑﺷﻛل ﺟزﺋﻲ ﻓﺎﻟﻣؤﻣن ﯾﻌﻔﻰ ﻣن أداء اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻘدر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺿرور وﻻ
ﯾﻌﻔﻰ ﻣن ﺟزﺋﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ وﯾﻠﺗزم ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺿرور.

1

اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﻧطﺎق اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﺣﯾث ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض
ﻗد ﯾﻛون ﻣﺣل أداء اﻟﻣؤﻣن ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻣن اﻟﻧﻘود ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ھذا اﻷداء ﺧدﻣﺔ ﯾﻠﺗزم اﻟﻣؤﻣن ﺑﺄن
ﯾؤدﯾﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن .واﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن أن ﯾﻛون اﻷداء اﻟذي ﯾﻠﺗزم ﺑﺄن ﯾؤدﯾﮫ اﻟﻣؤﻣن
ﻣﺑﻠﻐﺎ ً ﻣن اﻟﻧﻘود .وھذا اﻟﻣﺑﻠﻎ ﻗد ﯾﺣدد ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة وﻗد ﯾﻛون
ﻏﯾر ﻣﻘدر وﻗت إﺑرام ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن وإﻧﻣﺎ ﯾﻘدر ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺿرر ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﯾﺎء ﻷﻧﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﻛون اﻟﻣﺣل ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،وﻗد ﯾﻛون اﻷداء
اﻟذي ﯾﻠﺗزم ﺑﮫ اﻟﻣؤﻣن أداء ﻋﯾﻧﯾﺎً.

2

وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﯾﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﻣؤﻣن ﯾدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض ﻟﻣن ﺳﯾﻘوم ﺑﺈﺻﻼح اﻟﺿرر وﻟﯾس
ﻟﻠﻣؤﻣن ﻟﮫ ،رﻏم أﻧﮫ ﻣن اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺻور اﺳﺗطﺎﻋﺔ اﻟطب ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺟﻣﯾﻊ أﻣراض اﻟدم ﻣﺛل اﻹﯾدز ﻟﮭذا
وﻛﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻣن اﻟﺻﻌب ﺑل ھو أﻗرب ﻟﻠﻣﺳﺗﺣﯾل ﺗطﺑﯾﻖ ھذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻷﺿرار
اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم.
وﺗﺳﺄل ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺳواء ﻣﻧﻔردة أو ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺿرر – اﻟطﺑﯾب أو ﻣﺳﺎﻋده أو
اﻟﻣﻣرض أو اﻟﻔﻧﻲ واﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﮫ واﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻟدﯾﮭﺎ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺿرر – ﻋن
ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﻣﺿرور طﺎﻟﻣﺎ ﻟم ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن.

3

 -1راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :أﺑو ھﻼﻟﺔ ،إﺑراھﯾم ﻣﺿﺣﻲ .اﻟﺷﻘﯾرات ،ﻓﯾﺻل .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(250 .
 -2اﻧظر :اﻟﻛوﯾدﻻوي ،ﺣﺳﯾن ﺟﺎﺳم ) .(2015اﻟﺗﺄﻣﯾن "دراﺳﺔ ﻓﻘﮭﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" )ص .(223 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﺟﯾزة :ﻣرﻛز
اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 -3راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﻣﯾﺳوم ،ﻓﺿﯾﻠﺔ .أﻛﻠﻲ ،ﻧﻌﯾﻣﺔ ) .(2018اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻛﺿﻣﺎن ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ
ظل ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت .ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ) .(6)7 .ص.(386 .
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وﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار اﻟﺗزام اﻟﻣؤﻣن ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﯾﺟب أوﻻً ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣؤﻣن ﺑﮫ ،وأﯾﺿﺎ ً ﻟﺗﺣدﯾد
اﻟﻘﺳط اﻟواﺟب ﺳدادھﺎ ﻣن اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻟﻠﻣؤﻣن ﺳواء ﻗﺎم ﺑﺳدادھﺎ دﻓﻌﺔ واﺣدة أو ﻋﻠﻰ أﻗﺳﺎط .ﻓﯾﺗم
ﺗﺣدﯾد ﺣد أﻗﺻﻰ ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺗﻛون ﻣﻠزﻣﺔ ﺑﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺿرور ﺑﺣدود اﻟﺿرر
اﻟواﻗﻊ ﻓﻌﻼً ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟذي ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن .ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرر
أﻗل ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣؤﻣن ﺑﮫ ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣؤﻣن ﻟﮫ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن ﺑﻣﺎ دﻓﻌﮫ زﯾﺎدة ﻓﻲ ﻗﺳط
اﻟﺗﺄﻣﯾن 1،أﻣﺎ ﻟو ﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﺈن اﻟﻣؤﻣن ﯾﻛون ﻣﻠزﻣﺎ ً ﺑﻣﺑﻠﻎ
اﻟﺗﻌوﯾض ﺿﻣن اﻟﺣد اﻟﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ وﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض ﯾﺣﻖ ﻟﻠﻣﺿرور اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ
اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻷداﺋﮫ.

2

وﯾﺟوز ﻋدم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣؤﻣن ﺑﮫ ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﻟﻛن
ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻣﻘدار اﻟﺿرر اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﻣﺿرور ھو اﻟﺗزام اﻟﻣؤﻣن؛ ﻓﻣﮭﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻘداره
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن أداﺋﮫ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺳﻘف اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣؤﻣن ﺑﮫ وﺗرﻛﮫ ﻣﻔﺗوﺣﺎً.

3

وﻟﻠﻣﺿرور اﻟﺣﻖ ﺑﺎﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ أﯾﺎ ً ﻣن اﻟﻣؤﻣن واﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻷداء ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض ،ﻟﻛن ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ رﺟوﻋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻓﺈﻧﮫ ﯾرﺟﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﺣدود ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻛﻣﺎ ذﻛر ﺳﺎﺑﻘﺎ ً وﻣﺎ ﯾزﯾد ﯾرﺟﻊ ﺑﮫ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ،أو أن ﯾرﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ ﻛﺎﻣﻼً .وﻋﻧد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﺿرور ﺣﻘﮫ ﻣن
أﺣدھﻣﺎ ﻓﺈن ذﻣﺔ اﻵﺧر ﺗﺑرأ وﻻ ﯾﺣﻖ ﻟﮫ اﻟرﺟوع ﻋﻠﯾﮫ ﻷن ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون إﺛراء ﺑﻼ ﺳﺑب.
وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻗد ﯾﻛون ﻟﻠﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻋدة ﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ذات اﻟﺧطر ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ؛ وﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﻛون ﻛل ﻣؤﻣن ﻣﺳؤوﻻً ﻋن ﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺿرور ﺣﺳب ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣﻣﻠﮫ
ﻟﻠﺧطر .أي ﯾﺗﺣﻣل ﻛل ﻣؤﻣن ﺟزء ﻣن ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض وﻟﯾس ﻛﻠﮫ ،ﻓﺣﺻص اﻟﻣؤﻣﻧﯾن اﻵﺧرﯾن
ﺗﺧرج ﻣن ﻧطﺎق ﺗﺣﻣﻠﮫ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﻌوﯾض.

4

-1
-2
-3
-4

راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :أﺑو ھﻼﻟﺔ ،إﺑراھﯾم ﻣﺿﺣﻲ .اﻟﺷﻘﯾرات ،ﻓﯾﺻل .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(238 .
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :اﻧظر :ﺳرﺣﺎن ،ﻋدﻧﺎن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(132 .
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :أﺑو ھﻼﻟﺔ ،إﺑراھﯾم ﻣﺿﺣﻲ .اﻟﺷﻘﯾرات ،ﻓﯾﺻل .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(238 .
راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :أﺑو ھﻼﻟﺔ ،إﺑراھﯾم ﻣﺿﺣﻲ .اﻟﺷﻘﯾرات ،ﻓﯾﺻل .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(247 .
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اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :ﻣدة ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
ﻣن اﻟﻣﻌﻠوم أن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن ﻋﻘود اﻟﻣدة أو اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌد اﻟزﻣن ﻓﯾﮭﺎ ﻋﻧﺻرا ً ﺟوھرﯾﺎً،
ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣدة ﻟﻌﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن 1.وﯾﺿﻣن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺿﺎرة
اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ،واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ أﺛﻧﺎء ﻣدة ﺻﻼﺣﯾﺔ وﺳرﯾﺎن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺗﻰ وﻟو
ﺗﺄﺧرت ﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻐﯾر ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء ھذه اﻟﻣدة 2.ﻓﺿﻣﺎن اﻟﻣؤﻣن ﯾظل ﻗﺎﺋﻣﺎ ً ﻣﺗﻰ
ﺗﻌرض اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻣن ﻗﺑل اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺗﺿرر ﻋن ﻓﻌل ﺿﺎر وﻗﻊ أﺛﻧﺎء ﺳرﯾﺎن
ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وﯾﻠﺗزم اﻟﻣؤﻣن ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻛون ﺟوھر ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺣﺳب
اﻷﺻل ﯾﻐطﻲ اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﻌﺎﻟﮫ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻗﯾﺎم ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻗد ارﺗﻛﺑﮭﺎ ﻣن
ﺑدء ﺳرﯾﺎن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻟﻰ ﻟﺣظﺔ اﻧﺗﮭﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘد ،ﻣﺎ ﻟم ﯾﺷﺗﻣل ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺷروط ﺗﺣدد
وﺗﻐﯾر ﻣن إطﻼق اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ.

3

وﻻ ﯾؤﺧذ ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر اﻟذي ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ ً ﻓﻲ وﻗوع اﻟﺿرر إذا ﻛﺎن ﻗﺑل ﻧﺷوء ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن أو
ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎﺋﮫ ،ﻓﺎﻟﻌﺑرة ﺑوﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر أﺛﻧﺎء ﺳرﯾﺎن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺣﺗﻰ ﻟو ﺗﺄﺧر ظﮭور اﻟﺿرر إﻟﻰ
ﻣﺎ ﺑﻌد اﻧﺗﮭﺎء اﻟﻌﻘد 4،ﻓﺑﻣﺟرد ﻋﻠم اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﯾﺣﻖ ﻟﮫ
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺣﺗﻰ ﻟو ظﮭرت اﻷﻋراض ﺑﻌد ﻣرور ﺳﻧوات ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم.
ﻓﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻘﻊ اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻣرة واﺣدة ﺑل ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،أو ﺳواء وﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة
ﻗﺻﯾرة أو طوﯾﻠﺔ ،ﻓﻛل ﺗﻠك اﻟﻔروض ﻻ ﺗﻐﯾر ﻣن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺿرر ،وﻟذﻟك ﻣﻌرﻓﺔ
ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر أھﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إذ ھو اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ ﻣﯾﻼد ﺣﻖ
اﻟﻣﺿرور ﻓﻲ اﻟﺗﻌوﯾض وﻣﻌﮫ ﯾﺗﺣدد اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺗﻌوﯾض.
 -1اﻧظر :أﺑو ﻋراﺑﻲ ،ﻏﺎزي ﺧﺎﻟد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(241 .

 -2اﻧظر :ﺣﺳﯾن ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟظﺎھر ) .(1996اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺟﺑﺎري ﻣن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ "دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود"
)ص .(63 .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
 -3اﻧظر :أﺑو ھﻼﻟﺔ ،إﺑراھﯾم ﻣﺿﺣﻲ .اﻟﺷﻘﯾرات ،ﻓﯾﺻل .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(238 – 237 .
 -4راﺟﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﻌﻧﻰ :ﺣﺳﯾن ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟظﺎھر .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ )ص.(66 .
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اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ :ﺗﻘﺎدم دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
ﻟم ﯾﺗطرق ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻣوﺿوع ﺗﻘﺎدم دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ،
وﻟذا ﯾﻘﺗﺿﻲ ﻣﻧﺎ اﻟرﺟوع ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﯾث ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة  298ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ
] -1ﻻ ﺗﺳﻣﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن اﻟﯾوم اﻟذي ﻋﻠم
ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺿرور ﺑﺣدوث اﻟﺿرر وﺑﺎﻟﻣﺳﺋول ﻋﻧﮫ -2 .ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻛﺎﻧت ھذه اﻟدﻋوى ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن
ﺟرﯾﻣﺔ وﻛﺎﻧت اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎﺗزال ﻣﺳﻣوﻋﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻓﺈن دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﻻ ﯾﻣﺗﻧﻊ ﺳﻣﺎﻋﮭﺎ -3 .وﻻ ﺗﺳﻣﻊ دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء
ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣن ﯾوم وﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر[.
واﻷﺻل ﺗﻛون ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ ً ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻧص
ﺧﺎص ،أﻣﺎ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﻓﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر واﻟﻣﺳؤول
ﻋﻧﮫ ،أو ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ارﺗﻛﺎب اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر 1.واﻟﺳﺑب أن ﻣدة ﺗﻘﺎدم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن
اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر أﻗﺻر ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ھﻲ؛ أن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ ً ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺈرادة أطراف
اﻟﻌﻘد طواﻋﯾﺔ واﺧﺗﯾﺎراً ،ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛون اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد دون أن
ﯾرﺗﺿوھﺎ .ﻟذﻟك ﻛﺎن طﺑﯾﻌﯾﺎ ً أن ﺗﻛون ﻣدة ﻋدم ﺳﻣﺎع دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر أﻗﺻر ﻣن
ﻣدة ﺳﻣﺎع دﻋوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ.

2

ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﺎدة اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼه ﻓﻘد ﻓرﻗت ﺑﯾن ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣدﻧﯾﺔ أم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟﺎﺋﯾﺔ أم ﻛﻼ اﻟﻣﺳؤوﻟﺗﯾن ﻣﺟﺗﻣﻌﺗﯾن ﻓﻲ آن واﺣد؛ ﻛﻣﺎ ﺳﯾﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮫ ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﻲ ذﻛرھﺎ:
 -1اﻧظر :اﻟﻣوﻣﻧﻲ ،ﺑﺷﺎر طﻼل .ﺟﺎد اﻟﺣﻖ ،إﯾﺎد ﻣﺣﻣد إﺑراھﯾم .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ،ﻗﯾس ) .(2015ﺷرح ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻹرادﯾﺔ ﻓﻲ
ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ "اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر – اﻟﻔﻌل اﻟﻧﺎﻓﻊ – اﻟﻘﺎﻧون" وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣدث اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
)ص .(27 .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﺷﺎرﻗﺔ :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 -2اﻧظر :زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(40 .

107

اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ :ﻧﺷوء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر
اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﻣدﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻋﻠم اﻟﻣﺿرور ﺑوﻗوع
اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر أو ﻋدم ﻋﻠﻣﮫ ﺑﮫ؛ ﻛﺎﻵﺗﻲ:
أ -وﺿﺣت اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة  298أﻧﮫ ﺑﻣﺟرد ﻋﻠم اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﻟﺿرر واﻟﻣﺳؤول ﻋن
ھذا اﻟﺿرر ﻋﻠﯾﮫ أن ﯾطﺎﻟب ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﯾوم ﻋﻠﻣﮫ ،وﻻ ﺗﺣﺳب اﻟﻣدة
إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺿرور ﻋﻠم ﺑﺎﻟﺿرر دون اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﮫ ﻓﺎﻟﻣﺎدة اﺷﺗرطت ﺻراﺣﺔ اﺟﺗﻣﺎع
ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺎﻟﺿرر واﻟﻣﺳؤول ﻣﻌﺎ ً ،ﻓﺈذا ﻋﻠم ﺑوﻗوع اﻟﺿرر ﻓور وﻗوﻋﮫ إﻻ أﻧﮫ ﻟم ﯾﻌﻠم
ﺑﺎﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﮫ إﻻ ﺑﻌد ﺧﻣس ﺳﻧوات؛ ﻓﺈن ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻘﺻﯾر ﺑﺛﻼث ﺳﻧوات ﻻ ﺗﺑدأ
ﺑﺎﻟﺳرﯾﺎن إﻻ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠم ﺑﺎﻟﻣﺳؤول ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﺗﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى ﺑﻌد ﻣرور ﺛﻣﺎن ﺳﻧوات
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر.

1

ب -ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر اﻟوﺿﻊ اﻵﺧر ﻓﻲ ﺗﻘﺎدم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ،
وھو ﻋدم ﻋﻠم اﻟﻣﺿرور ﺑوﻗوع اﻟﺿرر أو ﻋﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﻟﻛن ﻋدم ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺎﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﮫ؛
ﻓﺗﻧﻘﺿﻲ ﻣدة ﺳﻣﺎع اﻟدﻋوى ﺑﻌد ﻣرور ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ .ﻓﻠو ﻋﻠم اﻟﻣﺿرور ﺑﺎﻟﺿرر
وﺑﺎﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﮫ ﺑﻌد ﻣرور ﺛﻼث ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣن ﯾوم وﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ،ﻓﺈن اﻟدﻋوى
ﺗﺗﻘﺎدم ﺑﻌد ﺳﻧﺗﯾن وﻟﯾس ﺛﻼث ﺳﻧوات ،ﻷﻧﮫ ﺑﻣرور ھﺎﺗﯾن اﻟﺳﻧﺗﯾن ﺗﻛون ﻗد ﻣﺿت ﻋﻠﻰ
وﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ،وھذه أﻗﺻﻰ ﻣدة ﺗﺑﻘﻰ ﻓﯾﮭﺎ دﻋوى اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر
ﻗﺎﺋﻣﺔ.

2

 -1اﻧظر :ﺳرﺣﺎن ،ﻋدﻧﺎن .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ) .ص.(160 .
 -2اﻧظر :ﺳرﺣﺎن ،ﻋدﻧﺎن .اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﮫ) .ص.(161 .
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اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﻧﺷوء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻌﺎ ً ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر
أﻣﺎ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة  298ﻓرﺑطت ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻼ
ﯾﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣدة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة طﺎﻟﻣﺎ أن اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎزاﻟت ﻣﺳﺗﻣرة وﺑﻣﺟرد
ﺻدور اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﺗﺑدء اﺣﺗﺳﺎب ﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ.
ﻓﺎﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﻲ ﻟﻌدم اﺣﺗﺳﺎب ﺗﻘﺎدم اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ ،ﻓوﻗوع اﻟﻔﻌل
اﻟﺿﺎر اﻟذي ﯾﺳﺗﺗﺑﻌﮫ ﻗﯾﺎم دﻋوى ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻛﺎﻧت اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺎ ﺗزال
ﻣﺳﻣوﻋﺔ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣواﻋﯾد اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﺈن دﻋوى اﻟﺿﻣﺎن ﻻ ﯾﻣﺗﻧﻊ ﺳﻣﺎﻋﮭﺎ ﻣﺎ داﻣت
اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﻛون ﻣﺳﻣوﻋﺔ.

1

ﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻘد ﺣدد اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  1 /1036ﻣن ﻗﺎﻧون
اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣدة اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻵﺗﻲ ]ﻻ ﺗﺳﻣﻊ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘد
اﻟﺗﺄﻣﯾن إﻻ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدت ﻋﻧﮭﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ذي
ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑوﻗوﻋﮭﺎ[ ،ﻟﻛن إذا ارﺗﺑطت اﻟواﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻻ ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺗﻠك اﻟﻣدة إﻻ ﺑﻌد
ﺻدور ﺣﻛم ﺑﺎت وﻧﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ،وھذا ﻣﺎ ﺳﺎرت ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻓﻲ
ﻣﻧطوق ﺣﻛﻣﮭﺎ ))ﻣﺗﻰ ﻛﺎن اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  1036ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻗد اﻗﺗﺻر ﻋﻠﻰ أن
ﻻ ﺗﺳﻣﻊ اﻟدﻋوى اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻟواﻗﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدت
ﻋﻧﮭﺎ أو ﻋﻠم ذي ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑوﻗوﻋﮭﺎ(( 2.وﯾﺗﺿﺢ ﻣن ھذا اﻟﻧص أن اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟوارد ﻓﯾﮫ ﺟﺎء
ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻛل اﻟدﻋﺎوى اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ،أﻣﺎ اﻟدﻋﺎوى ﻏﯾر اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﮭﻲ
ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎدم ،ﻛدﻋوى اﻟﻣﺿرور اﻟﺗﻲ ﯾرﻓﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ ﻓﻲ
اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ أو ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن .وﯾﺑدأ ﺳرﯾﺎن اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻣن وﻗت ﺣدوث اﻟواﻗﻌﺔ
 -1راﺟﻊ :اﻟﻣذﻛرة اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ – اﻟﺟزء اﻷول) ،ص .(437
 -2ﻧﻘض أﺑوظﺑﻲ ،اﻟطﻌن رﻗم  374ﻟﺳﻧﺔ  2014س  8ق.أ ،ﺗﺟﺎري ،ﺟﻠﺳﺔ .2014/6/26
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اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدت ﻋﻧﮭﺎ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن .وﻧظرا ً ﻟﻌدم وﺟود ﻗواﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺷﺄن وﻗف
اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﺛﻼﺛﻲ واﻧﻘطﺎﻋﮫ ﺗطﺑﻖ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ 1.وھذا ﻣﺎ ﺳﺎرت ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﻓﻲ أﺑوظﺑﻲ ﻓﻲ
ﻣﻧطوق ﺣﻛﻣﮭﺎ ))وﻛﺎن اﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  481ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن (1)" :ﯾﻘف
ﻣرور اﻟزﻣﺎن اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﺳﻣﺎع اﻟدﻋوى ﻛﻠﻣﺎ وﺟد ﻋذر ﺷرﻋﻲ ﯾﺗﻌذر ﻣﻌﮫ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﻖ (2) .وﻻ
ﺗﺣﺳب ﻣدة ﻗﯾﺎم اﻟﻌذر ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة" واﻟﻧص ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  484ﻣﻧﮫ "ﺗﻧﻘطﻊ اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﻟﻌدم
ﺳﻣﺎع اﻟدﻋوى ﺑﺎﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﺑﺄي إﺟراء ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾﻘوم ﺑﮫ اﻟداﺋن ﻟﻠﺗﻣﺳك ﺑﺣﻘﮫ" وﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
 485ﻋﻠﻰ أﻧﮫ (1)" :إذا اﻧﻘطﻌت اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﻟﻌدم ﺳﻣﺎع اﻟدﻋوى ﺑدأت ﻣدة ﺟدﯾدة ﻛﺎﻟﻣدة اﻷوﻟﻰ"
ﯾد ﻋﻠﻰ أن ﻋدم ﺳﻣﺎع اﻟدﻋوى ﺑﻣرور اﻟزﻣن ﯾرد ﻋﻠﯾﮫ اﻟوﻗف واﻻﻧﻘطﺎع ،ﻓﯾﺳري ذﻟك ﻋﻠﻰ دﻋوى
اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄي ﺣﻖ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ،وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر أﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر
ﯾﺳﺗﺗﺑﻊ ﻗﯾﺎم دﻋوى ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻧﻔﺻﻠت ھذه اﻷﺧﯾرة ﻋن اﻟدﻋوى
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈن ﺳرﯾﺎن اﻟﺗﻘﺎدم ﯾﻘف ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻣﺿرور اﻟذي ﯾﺧﺗﺎر اﻟطرﯾﻖ اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﮭذا
اﻟﺗﻌوﯾض ﻣﺎ ﺑﻘﻲ اﻟﺣﻖ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ أو ﺗﺣرﯾﻛﮭﺎ أو اﻟﺳﯾر ﻓﯾﮭﺎ ﻗﺎﺋﻣﺎً ،وﻻ ﯾﻌود إﻟﻰ
اﻟﺳرﯾﺎن إﻻ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎﺋﮭﺎ ﺑﻣﺿﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً أو ﺑﺻدور ﺣﻛم ﺑﺎت ﻓﯾﮭﺎ أو ﺑﻐﯾر ذﻟك ﻣن
أﺳﺑﺎب اﻻﻧﻘﺿﺎء أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻧوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋودة ﺳرﯾﺎن ﺗﻘﺎدم دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣدﺗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ وھﻲ ﺛﻼث ﺳﻧوات ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻗﯾﺎم اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﯾﻌد ﻓﻲ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻋذرا ً ﺷرﻋﯾﺎ ً ﯾﺗﻌذر ﻣﻌﮫ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣﺎدة  1/481ﻣن ذات اﻟﻘﺎﻧون ،ﻛﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻘرر
ﺑﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  26ﻟﺳﻧﺔ  1999ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن اﻟﺗوﻓﯾﻖ واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ
ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ ) -1ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﺟﺎن اﻟﺗوﻓﯾﻖ واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻋدم ﻗﯾد أي
دﻋوى ﻣن اﻟدﻋﺎوى اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎص ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻖ واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ إﻻ إذا ﻗدم ﻟﮭﺎ ﻣن ذوي
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إﻓﺎدة ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻖ واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﺑﻌدم اﻟﻣﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن ﻧظرھﺎ أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎء-3 ...... -2 .

 -1اﻧظر :أﺑو ﻋراﺑﻲ ،ﻏﺎزي ﺧﺎﻟد .ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ )ص.(412 – 409 .
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ﺗﺗوﻗف اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﻟﻌدم ﺳﻣﺎع اﻟدﻋﺎوى وﻣدة اﻟﺗﻘﺎدم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ
ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﯾد اﻟﻧزاع أﻣﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻖ واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ( ﻣﻣﺎ ﻣؤداه ﻋدم ﻗﺑول أي دﻋوى ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺄي
ﺣﻖ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ أﯾﺎ ً ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺗﮭﺎ إﻻ ﺑﻌد ﺗﻘدﯾم ذوي اﻟﺷﺄن ﻣﺎ ﯾﻔﯾد
ﻋرض ھذه اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺟﺎن اﻟﺗوﻓﯾﻖ واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻻﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاع ودﯾﺎ ً ﺑطرﯾﻖ
اﻟﺻﻠﺢ ،وﻋدم ﻣﻣﺎﻧﻌﺗﮭﺎ ﻣن ﻧظرھﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻧد ﺗﻌذر ھذه اﻟﺗﺳوﯾﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺣول دون
اﻟﻣطﺎﻟب ﺑﮭذه اﻟﺣﻘوق وﺑﯾن إﻗﺎﻣﺔ دﻋواه ﺑﮭﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺗﻘدﯾم طﻠﺑﮫ إﻟﻰ
ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻖ واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ وﺣﺗﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻋﻧد ﺗﻌذر اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟودﯾﺔ،
ﻟﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻋدم ﻗﺑول دﻋواه ﺑﺻرﯾﺢ اﻟﻧص ،وھو ﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﮫ ﻋذر ﺷرﻋﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ وﻗف
ﻣرور اﻟزﻣن اﻟﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﻋدم ﺳﻣﺎع دﻋوى اﻟﻣدﻋﻲ طوال اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻐرﻗﮭﺎ ھذه اﻹﺟراءات،
وﻋدم اﺣﺗﺳﺎﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﻟﻌدم ﺳﻣﺎع اﻟدﻋوى .ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ذﻟك وﻛﺎﻧت دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ
ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺟﻧﺣﺔ إﺻﺎﺑﺔ ﺧطﺄ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺣﺎﻟﺔ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﮭﺎ اﻟﺧطر ﻓﻲ ﺣﻖ ﻗﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎرة اﻟﻣؤﻣن
ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻟدى اﻟطﺎﻋﻧﺔ ،وﻗد رﻓﻌت ﺑﮭﺎ اﻟدﻋوى اﻟﺟزاﺋﯾﺔ رﻗم  808ﻟﺳﻧﺔ  2010ﻣرور أﺑوظﺑﻲ وﺻدر
اﻟﺣﻛم ﻓﯾﮭﺎ ﺣﺿورﯾﺎ ً ﺑﺈداﻧﺔ ﻗﺎﺋد ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ  2010/6/15وأﺻﺑﺢ ﻧﮭﺎﺋﯾﺎ ً وﺑﺎﺗﺎ ً ﺑﻌدم اﻟطﻌن
ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف اﻋﺗﺑﺎرا ً ﻣن  2010/6/30وﻣن ﺛم ﯾﺑدأ ﻣن ھذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺳرﯾﺎن ﺗﻘﺎدم دﻋوى
اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﻣدﺗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ وھﻲ ﺛﻼث ﺳﻧوات واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻘﺿﻲ ﻓﻲ  ،2013/6/30وإذ ﻛﺎن
اﻟﺛﺎﺑت ﻣن اﻷوراق أن اﻟﻣطﻌون ﺿده ﺗﻘدم ﻗﺑل اﻧﻘﺿﺎء دﻋواه ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ﺑطﻠب إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻖ
واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  2013/6/24ﻟﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻧﺎزﻋﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟطﺎﻋﻧﺔ ﻗﺑل رﻓﻊ دﻋواه اﻟﻣﺎﺛﻠﺔ
ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺣﺎدث اﻟﻣروري اﻟذي أﺻﯾب ﻓﯾﮫ ،ﻓﺈن ھذا ﯾﻌد ﻣﺎﻧﻌﺎ ً ﺷرﻋﯾﺎ ً ﯾؤدي إﻟﻰ
وﻗف اﻟﻣدة اﻟﻣﻘررة ﻟﻌدم ﺳﻣﺎع اﻟدﻋوى ،ﻓﺈذا ﻣﺎ أﻋﻘب ذﻟك رﻓﻊ دﻋواه ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ  2013/10/7ﺑﻌد أن اﻧﺗﮭت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗوﻓﯾﻖ واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣن إﺻدار ﻗرارھﺎ ﺑﻌدم
ﻣﻣﺎﻧﻌﺗﮭﺎ ﻣن ﻧظر اﻟﻧزاع أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء – وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻛون ﻗد رﻓﻌﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ أوﺟب
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اﻟﻘﺎﻧون رﻓﻌﮭﺎ ﺧﻼﻟﮭﺎ ،وﻣن ﺛم ﯾﻛون اﻟﻧﻌﻲ ﺑﮭذا اﻟﺳﺑب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﮫ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر
أﺳﺎس((.

1

واﻟﻣدد اﻟﻣذﻛورة ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﮭﺎ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻣدة ظﮭور اﻷﻋراض اﻷوﻟﯾﺔ ﻋن
اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﯾروس ﺑﺎﻟدم واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗظﮭر ﺑﻌد ﺳﻧوات ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺔ ،وﻗد ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺿرور ﺟﺎھﻼً
ﻹﺻﺎﺑﺗﮫ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺟدا ً ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻔﯾروس اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗظﮭر ﺑﺳرﻋﺔ ،وﺑﻣﺟرد ﻋﻠﻣﮫ ﺑﺎﻟﺿرر
واﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﮫ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﻣن أو اﻟﻣؤﻣن ﻟﮫ أو ﻛﻼھﻣﺎ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻟﮫ وﻟﻸﺿرار اﻟواﻗﻌﺔ ﻋﻠﯾﮫ.
وﻗد أﺣﺳن اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻋﻧدﻣﺎ أﻟزم اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﻟزاﻣﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟدﯾﮭم
ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ ،ﻓﺎﻟﻣﺿرور ﯾﻔﺿل أن ﯾرﺟﻊ ﺑﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻟﺷﺧص ﯾطﻣﺄن أن ذﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟدﻓﻊ اﻟﺗﻌوﯾض أﯾﺎ ً ﻛﺎن ﻣﻘدارھﺎ ﻛﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن أو اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﺣﯾﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻓذﻣﺔ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺧطﺄ
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣﻌﺳرة وﻟن ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﺿرور اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻌوﯾﺿﮫ دﻓﻌﺔ واﺣدة ﺑل ﻣن اﻟﻣﻣﻛن
أن ﯾﻣﺗد ﻟﺳﻧوات طوﯾﻠﺔ ﺟدا ً واﻟﻣﺿرور ﺑﻐﻧﻰ ﻋن ﻣﺛل ھذه اﻷوﺿﺎع ﻓﮭو ﻗد ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣﺑﻠﻎ ﺣﺎﻻً
ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻼج أو ﻟﻠﻣﺻﺎرﯾف اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮫ وﺑﺄﺳرﺗﮫ.

 -1ﻧﻘض أﺑوظﺑﻲ ،اﻟطﻌن رﻗم  374ﻟﺳﻧﺔ  2014س  8ق.أ ،ﺗﺟﺎري ،ﺟﻠﺳﺔ .2014/6/26
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اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ
ﺗﺑﯾن ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ أن ﻧدرة ﺣوادث ﻧﻘل اﻟدم اﻟﻣﻠوث أو ﻣﻧﺢ اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓﺻﯾﻠﺔ دم ﻻ
ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻓﺻﯾﻠﺔ دﻣﮫ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﺣﻲ ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﺟﺎھﻠﮭﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
ﻓرﻏم ﻧدرﺗﮭﺎ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أن اﺣﺗﻣﺎل وﻗوﻋﮭﺎ ﻣﻌدوﻣﺔ ،ﻓﯾﻛﻔﻲ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ وﻟو ﺑﯾن ﻓﺗرات ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﺟداً.
ووﻗوع ھذه اﻟﺣوادث ﺗﺳﺑب ﺿررا ً ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻛون ﺑﺎﻟﻐﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور وأﺳرﺗﮫ،
ﻓﻔﻲ ﺑﻌض أﻣراض اﻟدم ﻣﺛل ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ "اﻹﯾدز" ﺗﻛون ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣرﯾض ھو اﻟﻣوت وﻟو
ﺑﻌد ﺳﻧوات ﻣن إﺻﺎﺑﺗﮫ ﺑﮫ ،وھذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺿرار اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﮫ ﻗﺑل اﻟوﻓﺎة ﺳواء
ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض أو أﺳرﺗﮫ.
وﻗد ﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ ً ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور،
ﻓﻠﯾس ﻟدﯾﮫ اﻹﻟﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﮭذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟطﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ إﺻدار ﻗرار ﻋﺎدل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿرور،
وﯾﺳﺗوي أن ﯾﻛون اﻟطرف اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ،أو اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،أو اﻟطﺑﯾب أو
ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻣﻧﻔردﯾن أو ﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺣﺳب اﻷﺣوال اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض.
وﻗد ﺗوﺻﻠت ھذه اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻵﺗﻲ ذﻛرھﺎ- :

ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ:
 (1ﺗﺑﯾن ﻣن ھذه اﻟدراﺳﺔ أن اﻷﺻل اﻟﻌﺎم أن اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﯾﻌد اﻟﺗزاﻣﺎ ً ﺑﺑذل ﻋﻧﺎﯾﺔ؛ أﻣﺎ
اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﻓﮭو ﻛﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ھذا اﻷﺻل وھو اﻟﺗزام
ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ .ﺣﯾث ﯾﻛوﻧوا ﻣﻠزﻣﯾن اﺗﺟﺎه اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﻌدم إﺻﺎﺑﺗﮫ ﺑﺄﻣراض اﻟدم أﺛﻧﺎء
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺑرع؛ واﻷﻣر ﻧﻔﺳﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻓﮭم ﻣﻠزﻣﯾن ﺑﻧﻘل دم ﺧﺎﻟﻲ ﻣن أي
ﻓﯾروﺳﺎت وﻣﺗطﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻓﺻﯾﻠﺔ دﻣﮫ .وﻟﯾس اﻟطﺑﯾب وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻓﺣﺳب اﻟﻣﻠزﻣﯾن ﺑذﻟك؛

113

ﻓﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﺟﻣﯾﻌﮭم ﻣﻠزﻣﯾن ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﺗﻠك اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﺑرع
واﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ.
 (2ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ أن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ھﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻘدﯾﺔ
ﻋﻧد وﺟود ﻋﻘد ﺻﺣﯾﺢ واﺳﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛون ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻋﻘد
ﺻﺣﯾﺢ ،وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺿرور ﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟرﺟوع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺗﻌوﯾض ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻣﻌﺗﻣدا ً ﺑﻣطﺎﻟﺑﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺑﻧد اﻻﺷﺗراط ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﯾر؛ أو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ﺑﺳﺑب وﻗوع اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر ،ﻓﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾﺧﺗﺎر أي ﻣن
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺗﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ وﺿﻌﮫ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ.
 (3ﯾﻘﻊ ﻋبء إﺛﺑﺎت اﻟﺿرر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺗﺿرر؛ ﻓﻌﻠﻰ اﻷﺧﯾر
إﺛﺑﺎت أن اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ ﻛﺎن ﺑﺳﺑب ﺧطﺄ وﻗﻊ ﻣن اﻟطﺑﯾب أو ﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ وإﺛﺑﺎت
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ واﻟﺿرر .ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع اﻟﺿرر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم
ﻓﺈن اﻟﻣﺿرور ﯾﻌﻔﻰ ﻣن إﺛﺑﺎت اﻟﻣﺗﺳﺑب ﺑﺎﻟﺿرر وﯾﻛﻔﻲ أن ﯾﺛﺑت اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ.
 (4ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ واﺣدة ﯾﻌﻔﻰ ﻣرﻛز ﻧﻘل اﻟدم أو اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أو اﻟطﺑﯾب وﻣﺳﺎﻋدﯾﮫ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎل أﺛﺑت أن اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم
ﻛﺎن ﻻ ﯾد ﻟﮫ ﻓﯾﮫ ﺑل ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﺑب أﺟﻧﺑﻲ " اﻟﻘوة اﻟﻘﺎھرة – ﻓﻌل اﻟﻐﯾر – ﻓﻌل
اﻟﻣﺿرور " ،ﻷن اﻟﺳﺑب اﻷﺟﻧﺑﻲ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﻘطﺎع اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺧطﺄ واﻟﺿرر؛
واﻧﻘطﺎع اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺳﺑﺑﯾﺔ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻋدم ﻧﺷوء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺿرور.
 (5اﻷﺿرار اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﯾض اﻟﻣﺿرور ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﻘدﯾرھﺎ
ﺑﺳﺑب أن ھﻧﺎك ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﻌد ﻣدة ﻣن اﻟزﻣن ،واﻵﺧر ﻣﻧﮭﺎ ﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل .ﻟﮭذا
ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﺗﺳﺎھم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺟدا ً ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﺗﻠك اﻷﺿرار وﺗﺳﺎﻋد اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻋﻠﻰ إﺻدار ﻗراره ﻣطﻣﺋن ﻻﻋﺗﻣﺎده ﻋﻠﻰ ذوي اﻟﺧﺑرة ﻣن اﻷطﺑﺎء.
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 (6ﻓرض اﻟﻣﺷرع اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت
اﻟطﺑﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾﻖ اﻷﻣﺎن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ھذا
اﻟﻣﺟﺎل وﻟﻠﻣرﯾض اﻟﻣﻘﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج ،ﻓﺎﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ ﯾﻣﻛﻧﮫ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﮭﻧﺗﮫ
دون ﺧوف ﻣن ﻣﻼﻣﺳﺔ ذﻣﺗﮫ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑوﺟود اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺿد اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻣرﯾض
ﻓﯾﻣﻛﻧﮫ اﻟذھﺎب إﻟﻰ اﻟطﺑﯾب وھو ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ أﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗوع ﺿرر ﻋﻠﯾﮫ ھﻧﺎك ﺟﮭﺔ
ﯾﻣﻛﻧﮫ أن ﯾطﺎﻟﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺗﻛون ذﻣﺗﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﯾﺳورة.

اﻟﺗوﺻﯾﺎت:
ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ھذه اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ- :
-

ﺗوﻋﯾﺔ اﻷﻓراد ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﻧﺗﻘل ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ،وﺿرورة
اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﺣص ﻟﻠدم ﺑﻌد ﻗﯾﺎم أﺣدھم ﺑﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺗﮫ .ورﺑﻣﺎ ھذه اﻟﺧطوة ﻗد
ﻻ ﺗﻛﺷف إﻻ ﻋن ﺑﻌض اﻷﻣراض اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ﻋﻠﻰ ﻋﻛس أﻣراض
أﺧرى واﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎﻓﮭﺎ إﻻ ﺑﻌد ﻓﺗرة طوﯾﻠﺔ إﻻ أﻧﮭﺎ ﺧطوة ﺟﯾدة ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳﻼﻣﺔ
اﻟﻣﺗﻠﻘﻲ ﻣن اﻟدم وﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﻘل إﻟﯾﮫ دم ﻣﻠوث ﻓﯾﺳﮭل ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﺑﺳﺑب
اﻛﺗﺷﺎﻓﮫ اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻠﺿرر.

-

اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﻘل اﻟدم أن اﻟﺗزاﻣﮭم اﻟﺗزام ﺑﺗﺣﻘﯾﻖ ﻧﺗﯾﺟﺔ أي اﻟﺗﺄﻛد ﻣن
ﺧﻠو وﺳﻼﻣﺔ وﺣدات اﻟدم ﻣن أي ﻓﯾروﺳﺎت واﻷدوات واﻷﺟﮭزة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك،
وﺗوﻋﯾﺗﮭم ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﮭذا اﻟﺧﺻوص وﻣﺎ ﻗد ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮭم ﻓﻲ ﺣﺎل ﻧﺷﺄت
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن أﺧطﺎﺋﮭم اﻟطﺑﯾﺔ.

-

وﻣن اﻟﻣﻣﻛن إﺿﺎﻓﺔ ﺟزء ﺧﺎص ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ
 2016ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وزراﻋﺔ اﻷﻋﺿﺎء واﻷﻧﺳﺟﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ھذا اﻟﻣرﺳوم
ھو اﻷﻛﺛر ﺗﺷﺎﺑﮭﺎ ً ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم.
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أو إﻋﺎدة ﺻﯾﺎﻏﺔ ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧﻘل اﻟدم ،ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣذﻛور ﺑﺎﻟﻘرار إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﮫ أﻣﺎم
اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻧد وﻗوع ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم أو ﻧﻘل دم ﻟﻠﻣﺗﻠﻘﻲ دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ
ﻣﺎ ﺻدر ﻣن ﺗﺷرﯾﻌﺎت أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ أو إﻟﻰ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺿرورة.
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اﻟﻣراﺟﻊ
أوﻻً :اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم.
ﺛﺎﻧﯾﺎً :اﻟﻛﺗب اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ- :

 .1أﺑو اﻟﺧﯾر ،ﻋﺑداﻟﺳﻣﯾﻊ ﻋﺑداﻟوھﺎب ) .(2002أﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻻﺗﺣﺎدي "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ" .اﻟﻌﯾن :ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.

 .2أﺑو اﻟﻔﺗوح ،واﺋل ﻣﺣﻣود ) .(2009اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم – دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ .اﻟﻣﻧﺻورة :دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 .3أﺑو اﻟﻠﯾل ،إﺑراھﯾم اﻟدﺳوﻗﻲ ) .(1980اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺗﻘﯾﯾد واﻹطﻼق .اﻟﻘﺎھرة:
دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﻊ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.

 .4أﺑو ﺟﻣﯾل ،وﻓﺎء ﺣﻠﻣﻲ ) .(1987اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻘﮭﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن
ﻣﺻر وﻓرﻧﺳﺎ" .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ.

 .5أﺑو ﻋراﺑﻲ ،ﻏﺎزي ﺧﺎﻟد .(2016) .أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن وﻓﻖ آﺧر اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ "دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .ﻋ ّﻣﺎن :دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.

 .6أﺣﻣد ،إﺑراھﯾم ﺳﯾد .ﻋﺑداﻟوھﺎب ،أﺷرف أﺣﻣد ) .(2018ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻓﻲ ﺿوء آراء
اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ وأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.

 .7اﻷﺑراﺷﻲ ،ﺣﺳن زﻛﻲ ) .(1951ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑﺎء واﻟﺟراﺣﯾن اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ
اﻟﻣﺻري واﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘﺎرن .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﺷر ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ.

 .8اﻷﺗروﺷﻲ ،ﻣﺣﻣد ﺟﻼل ﺣﺳن ) .(2008اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم
"دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋﻣﺎن :دار اﻟﺣﺎﻣد ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.

 .9اﻟﺑﻧﯾﺔ ،ﻣﺣﺳن ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ) .(1993ﻧظرة ﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ ﺧطﺄ اﻟطﺑﯾب اﻟﻣوﺟب ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
اﻟﻣدﻧﯾﺔ .اﻟﻣﻧﺻورة :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﻼء اﻟﺟدﯾدة.
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 .10اﻟﺑﯾﺎﺗﻰ ،ﻧﺎدﯾﺔ ﯾﺎس ) .(2010اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﻟزاﻣﻲ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺣوادث
اﻟﺳﯾﺎرات .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋﺎﺑدﯾن :اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

 .11اﻟﺗوﻧﺟﻲ ،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ) .(1975اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ "ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﻘﺎرن" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .ﻟﯾﺑﯾﺎ :اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ واﻹﻋﻼن.
 .12اﻟﺣﺳﯾﻧﻲ ،ﻋﺑداﻟﻠطﯾف ) .(1987اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ .ﺑﯾروت :اﻟﺷرﻛﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب.
 .13اﻟﺧﻔﯾف ،ﻋﻠﻲ ) .(1997اﻟﺿﻣﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .دﻣﺷﻖ :دار اﻟﻔﻛر
اﻟﻌرﺑﻲ.
 .14اﻟدﻣﺷﻘﻲ ،ﺷﻣس اﻟدﯾن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑن أﯾوب اﻟزرﻋﻲ "اﺑن ﻗﯾم اﻟﺟوزﯾﺔ" ) 751ھـ(.
اﻟطب اﻟﻧﺑوي .ﺑﯾروت :دار اﻟﻔﻛر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.

 .15اﻟزﺣﯾﻠﻲ ،وھﺑﺔ ) .(2012ﻧظرﯾﺔ اﻟﺿﻣﺎن أو أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ
اﻹﺳﻼﻣﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ .دﻣﺷﻖ :دار اﻟﻔﻛر.

 .16اﻟزرﻗﺎ ،أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ) .(1989ﺷرح اﻟﻘواﻋد اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ "ﺑﻘﻠم ﻣﺻطﻔﻰ أﺣﻣد
اﻟزرﻗﺎ" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .دﻣﺷﻖ :دار اﻟﻘﻠم.

 .17اﻟزراع ،ﺳﺎﻣﻲ ھﺎرون ﺳﺎﻣﻲ ) .(2018ﻓﻛرة اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﮭﻧﻲ أﺳﺎس اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
ﻷرﺑﺎب اﻟﻣﮭن اﻟﺣرة "اﻟطﺑﯾب" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﺟﯾزة :ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ.

 .18اﻟزﻗود ،أﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ) .(2007ﺗﻌوﯾض ﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣرض اﻹﯾدز واﻟﺗﮭﺎب اﻟﻛﺑد اﻟوﺑﺎﺋﻲ
ﺑﺳﺑب ﻧﻘل اﻟدم اﻟﻣﻠوث .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة.

 .19اﻟزھﯾري ،ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﻧﺟﺎﺷﻲ ) .(2009ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ – آﺛﺎر اﻟﺣﻖ
واﻧﻘﺿﺎؤه .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﺷﺎرﻗﺔ :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

 .20اﻟزﯾود ،ﺣﻣد ﺳﻠﻣﺎن ﺳﻠﯾﻣﺎن ) .(2009اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟدم
اﻟﻣﻠوث – دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ – ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺎﻧون اﻟوﺿﻌﻲ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
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 .21اﻟﺳرﺣﺎن ،ﻋدﻧﺎن إﺑراھﯾم .ﺧﺎطر ،ﻧوري ﺣﻣد ) .(2005ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ "ﻣﺻﺎدر
اﻟﺣﻘوق اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ – اﻻﻟﺗزاﻣﺎت" دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋ ّﻣﺎن :دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ.
 .22اﻟﺳﻧﮭوري ،ﻋﺑد اﻟرزاق أﺣﻣد .اﻟوﺳﯾط ﻓﻲ ﺷرح اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺟدﯾد "اﻟﺟزء اﻷول"
ﻧظرﯾﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑوﺟﮫ ﻋﺎم – ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام .ﺑﯾروت :دار إﺣﯾﺎء اﻟﺗراث اﻟﻌرﺑﻲ.

 .23اﻟﺷرﻗﺎوي ،اﻟﺷﮭﺎﺑﻲ إﺑراھﯾم ) .(2008ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام اﻹرادﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ .اﻟﺷﺎرﻗﺔ :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

 .24اﻟﺻراﯾرة ،أﺣﻣد ﻋﺑداﻟﻛرﯾم ﻣوﺳﻰ ) .(2012اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن
اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋﻣﺎن :دار واﺋل ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ.

 .25اﻟﺻﻐﯾر ،ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺑن ﻣﺣﻣد ) .(2015ﻧﻘل وزراﻋﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
 .26اﻟﺻﻘﯾر ،ﻗﯾس إﺑراھﯾم ) .(1996اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ :ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ.
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟرﯾﺎض :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠك ﻓﮭد اﻟوطﻧﯾﺔ.
 .27اﻟﻌﺗﯾﺑﻲ ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺷﻌل ) .(2019اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ وﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﻌودي "دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟرﯾﺎض :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻﺎد.

 .28اﻟﻔﺟﺎل ،ﻋﺎدل ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ) .(2009أﺣﻛﺎم اﻟﺗﺻرﻓﺎت ﻓﻲ اﻟدم اﻟﺑﺷري وآﺛﺎره ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف.
 .29اﻟﻘﺎري ،أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ ) .(1981ﻣﺟﻠﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ – ﺗﺣﻘﯾﻖ :ﻋﺑداﻟوھﺎب إﺑراھﯾم
أﺑو ﺳﻠﯾﻣﺎن ،ﻣﺣﻣد إﺑراھﯾم أﺣﻣد ﻋﻠﻲ .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﺟدة :دار ﺗﮭﺎﻣﺔ.
 .30اﻟﻘرﺷﻲ ،ﺳﻠﻣﺎن ﻋﺑد ) .(2007اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ.
اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .إرﺑد :دار اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 .31اﻟﻛوﯾدﻻوي ،ﺣﺳﯾن ﺟﺎﺳم ) .(2015اﻟﺗﺄﻣﯾن "دراﺳﺔ ﻓﻘﮭﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" .اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ .اﻟﺟﯾزة :ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
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 .32اﻟﻣﺣﻣﺻﺎﻧﻲ ،ﺻﺑﺣﻲ ) .(1972اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣوﺟﺑﺎت واﻟﻌﻘود ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .ﺑﯾروت :دار اﻟﻌﻠم ﻟﻠﻣﻼﯾﯾن.

 .33اﻟﻣﻐرﺑﻲ ،طﮫ ﻋﺛﻣﺎن أﺑو ﺑﻛر ) .(2014اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل
اﻟﺗوﻟﯾد .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻣﻧﺻورة :دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.

 .34اﻟﻣوﻣﻧﻲ ،ﺑﺷﺎر طﻼل .ﺟﺎد اﻟﺣﻖ ،إﯾﺎد ﻣﺣﻣد إﺑراھﯾم .ﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ،ﻗﯾس ) .(2015ﺷرح
ﻣﺻﺎدر اﻻﻟﺗزام ﻏﯾر اﻹرادﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ "اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر –
اﻟﻔﻌل اﻟﻧﺎﻓﻊ – اﻟﻘﺎﻧون" وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣدث اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ .اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ .اﻟﺷﺎرﻗﺔ :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.
 .35ﺑوﺳﺎق ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣدﻧﻲ ) .(1999اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ .اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ .اﻟرﯾﺎض :دار إﺷﺑﯾﻠﯾﺎ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 .36ﺟﺑرا ،ﻛﻣﺎل ﻣﺣﻣود ) .(2015اﻟﺗﺄﻣﯾن وإدارة اﻟﺧطر .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋﻣﺎن :اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾون
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 .37ﺣﺳن ،إﯾﺎد ﻣﻧﺻور ) .(2020إﻋﺎدة اﻟﺗﺄﻣﯾن وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋﻣﺎن :دار
اﺑن اﻟﻧﻔﯾس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 .38ﺣﺳﯾن ،أﻧور ﯾوﺳف ) .(2014رﻛن اﻟﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.
اﻟﻣﻧﺻورة :دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 .39ﺣﺳﯾن ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟظﺎھر ) .(1995ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم.
اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.

 .40ﺣﺳﯾن ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟظﺎھر ) .(1996اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺟﺑﺎري ﻣن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ
"دراﺳﺔ ﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻘود" .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ.

 .41ﺣﻣداﻣﯾن ،ھﯾﻣن ﺣﺳﯾن ) .(2018اﻟﺿرر اﻟﻣﻌﻧوي واﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون واﻟﻘﺿﺎء
اﻹداري "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت
واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
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 .42ﺣﻧﺎ ،ﻣﻧﯾر رﯾﺎض ) .(2007اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء واﻟﺟراﺣﯾن ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻘﺿﺎء
واﻟﻔﻘﮫ اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻣﺻري .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :دار اﻟﻔﻛر اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ.

 .43ﺧﺎطر ،ﻧوري ﺣﻣد ) .(2018ﺷرح ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ :أﺣﻛﺎم اﻻﻟﺗزام
"آﺛﺎر اﻟﺣﻖ اﻟﺷﺧﺻﻲ" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻌﯾن :ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة.

 .44زھرة ،ﻣﺣﻣد اﻟﻣرﺳﻲ ) .(2002اﻟﻣﺻﺎدر ﻏﯾر اﻹرادﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة "اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر واﻟﻔﻌل اﻟﻧﺎﻓﻊ" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.
اﻟﻌﯾن :ﻣطﺑوﻋﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
 .45ﺳراج ،ﻣﺣﻣد أﺣﻣد ) .(1993ﺿﻣﺎن اﻟﻌدوان ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﺑﯾروت:
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.

 .46ﺳرﺣﺎن ،ﻋدﻧﺎن ) .(2010اﻟﻣﺻﺎدر ﻏﯾر اﻹرادﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزام "اﻟﺣﻖ اﻟﺷﺧﺻﻲ :اﻟﻔﻌل اﻟﺿﺎر
– اﻟﻔﻌل اﻟﻧﺎﻓﻊ – اﻟﻘﺎﻧون" ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺻوﻟﮫ ﻣن اﻟﻔﻘﮫ
اﻹﺳﻼﻣﻲ دراﺳﺔ ﻣﻌززة ﺑﺄﺣدث ﺗوﺟﮭﺎت اﻟﻘﺿﺎء اﻹﻣﺎراﺗﻲ .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﺷﺎرﻗﺔ:
ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

 .47ﺷرف اﻟدﯾن ،أﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ) .(1986ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب :ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻛوﯾﺗﻲ واﻟﻣﺻري
واﻟﻔرﻧﺳﻲ" .اﻟﻛوﯾت :ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻛوﯾت.

 .48طﮫ ،ﻣﺣﻣود أﺣﻣد ) .(2015اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣﻌﺎﺻرة واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻟﻠطﺑﯾب وﺗﺣدﯾد ﻟﺣظﺔ اﻟوﻓﺎة .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻣﻧﺻورة :دار اﻟﻔﻛر واﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻧﺷر
واﻟﺗوزﯾﻊ.
 .49ﻋﺎﻣر ،ﺣﺳﯾن .ﻋﺎﻣر ،ﻋﺑداﻟرﺣﯾم .(1979) .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ واﻟﻌﻘدﯾﺔ.
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻣﻌﺎرف.

 .50ﻋﺑدﷲ ،ﺟﻼل ﺧﺿر ) .(2017اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﻘدﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب اﻟﺟراح اﺗﺟﺎه
اﻟﻣرﯾض .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋ ّﻣﺎن :دار اﻟﻣﻌﺗز ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
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 .51ﻋﺑد اﻟﻣﺑدي ،ﺟﮭﺎد ﻣﺣﻣود ) .(2014ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل وﺗﺄﺟﯾر اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ "دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟرﯾﺎض :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧون واﻻﻗﺗﺻﺎد.

 .52ﻋﺑداﻟوھﺎب ،أﺷرف أﺣﻣد .أﺣﻣد ،إﺑراھﯾم ﺳﯾد ) .(2018دﻋوى اﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ ﺿوء آراء
اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﺗﺷرﯾﻊ وأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻌداﻟﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 .53ﻋﺟﺎج ،طﻼل ) .(2011اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب "دراﺳﺔ ﻓﻘﮭﯾﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" .اﻟطﺑﻌﺔ
اﻷوﻟﻰ .إرﺑد :ﻋﺎﻟم اﻟﻛﺗب اﻟﺣدﯾث.
 .54ﻋرﻓﮫ ،اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟوھﺎب ) .(2009اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠطﺑﯾب
واﻟﺻﯾدﻟﻲ .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻹﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.
 .55ﻋﻣران ،اﻟﺳﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد ) .(1992اﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﺑﺎﺣﺗرام اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.
اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.

 .56ﻋﯾﺳﻰ ،ﺻدﻗﻲ ﻣﺣﻣد أﻣﯾن ) .(2014اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر وﻣدى اﻧﺗﻘﺎﻟﮫ ﻟﻠورﺛﺔ "دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :اﻟﻣرﻛز اﻟﻘوﻣﻲ ﻟﻺﺻدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ.

 .57ﻗﺻﯾر ،أﻛرم ﻓﺎﺿل ﺳﻌﯾد ) .(2017اﻟﻣرﺷد إﻟﻰ دراﺳﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﺿرر اﻟﺟﺳدي "ﺑﯾن
اﻟﺟواﺑر اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ
ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 .58ﻛﺣﻠون ،ﻋﻠﻲ ) .(2014اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﺗوﻧس :ﻣﻧﺷورات
ﻣﺟﻣﻊ اﻷطرش ﻟﻠﻛﺗﺎب اﻟﻣﺧﺗص.

 .59ﻟﻘﻣﺎن ،ﻋﺻﺎم اﻟدﯾن ﺣﺳن ) .(2011اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء ﻋن اﻷﺧطﺎء
اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﻔﻘﮫ وﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻘﺿﺎء – ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳوداﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻرﯾﺔ
واﻹﻣﺎراﺗﯾﺔ .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .دﺑﻲ :ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل.
 .60ﻣﺄﻣون ،ﻋﺑداﻟرﺷﯾد ) .(1986ﻋﻘد اﻟﻌﻼج ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻖ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ
اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
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 .61اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ) .(2011ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن
اﻟدواﺋر اﻟﺟزاﺋﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ "ﻣﻧذ إﻧﺷﺎﺋﮭﺎ
ﺳﻧﺔ  1973ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 2010م" .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .أﺑوظﺑﻲ :ﻣﻌﮭد اﻟﺗدرﯾب واﻟدراﺳﺎت
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
 .62ﻣﺳﻠم ،ﻋﺑدﷲ ﺣﺳن ) .(2015إدارة اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﻣﺧﺎطر .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .ﻋﻣﺎن :دار اﻟﻣﻌﺗز
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 .63ﻣﺻري ،ﻋﺑداﻟﺻﺑور ﻋﺑد اﻟﻘوي ﻋﻠﻲ ) .(2011ﺟراﺋم اﻷطﺑﺎء واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
واﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﺧطﺎء اﻟطﺑﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون .اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻌﻠوم
ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ.
 .64ﻣﻧﺗﺻر ،ﺳﮭﯾر ) .(1990اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﺗﺟﺎرب اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻗواﻋد
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء .اﻟﻘﺎھرة :دار اﻟﻧﮭﺿﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

 .65ﻣﻧﺻور ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ :اﻟطﺑﯾب ،اﻟﺟراح ،طﺑﯾب اﻷﺳﻧﺎن ،اﻟﺻﯾدﻟﻲ،
اﻟﺗﻣرﯾض ،اﻟﻌﯾﺎدة واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،اﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ .اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ :دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر.

ﺛﺎﻟﺛﺎً :اﻟﻣﺟﻼت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ- :
 .1أﺑو ھﻼﻟﺔ ،إﺑراھﯾم ﻣﺿﺣﻲ .اﻟﺷﻘﯾرات ،ﻓﯾﺻل ) .(2017اﻟﺗزام اﻟﻣؤﻣن ﺑﺎﻟﺗﻌوﯾض ﻓﻲ

اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ" .ﻣﺟﻠﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺳﯾن ﺑن طﻼل ﻟﻠﺑﺣوث ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ.266 – 231 ،(2)3 .
 .2أﺑو ﻋراﺑﻲ ،ﻏﺎزي ﺧﺎﻟد أﺣﻣد ) .(2017ﻣدى ﺟواز اﻟﺗﻌوﯾض ﻋن ﺗﻔﺎﻗم اﻟﺿرر اﻟﺟﺳدي

ﺑﻌد ﺻدور اﻟﺣﻛم .اﻟﻔﻛر اﻟﺷرطﻲ .اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷرطﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ ،ﻣرﻛز ﺑﺣوث اﻟﺷرطﺔ.
.358 – 331 ،(102)26

 .3أﺣﻣد ،ﻧﺟﯾب ﺧﻠف ) .(2006ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ اﻟﻌﺎم ﻋن أﺧطﺎء أطﺑﺎﺋﮫ .ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد.279 – 237 ،(21)1 .
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 .4اﻷھواﻧﻲ ،ﺣﺳﺎم اﻟدﯾن ﻛﺎﻣل )ﯾﻧﺎﯾر .(1975/اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﯾرھﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت زرع

اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ "دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ" .ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ .ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﯾن
ﺷﻣس ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق.240 – 1 ،(1)17 .
 .5اﻟﺟﺳﻣﻲ ،ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ ﻣﺣﻣد ) .(2018اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﻓﻖ ﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون رﻗم 4

ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ .اﻟﻔﻛر اﻟﺷرطﻲ .اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷرطﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ،
ﻣرﻛز ﺑﺣوث اﻟﺷرطﺔ.45 – 19 ،(106)27 .
 .6اﻟزﻋﺑﻲ ،ﻣﮭﻧد ﻧﺎﺻر .ﺳﻼﻣﺔ ،روﻻ ﻧﺎﺋل ) .(2014طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﺗزام اﻟطﺑﯾب ﻓﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل وزرع اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ "دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون
اﻷردﻧﻲ" .ﻋﻠوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون .اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ.1440 – 1423 ،(2)41 .
 .7اﻟﻌﺑﯾدي ،ﻋﻠﻲ ھﺎدي ) .(2017اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ رﻗم  4ﻟﺳﻧﺔ

 .2016ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﯾن ﻟﻸﻋﻣﺎل واﻟﻘﺎﻧون .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﯾن ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ،اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.27 – 7،(2)1 .
 .8اﻟﻐﺎﻣدي ،ﺳﻌﯾد ﺳﺎﻟم ﻋﺑدﷲ ) .(2017اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻐطﺎة واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺳﺗﺑﻌدة ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟطﺑﻲ .اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة– 350 ،(1)1 .
.379
 .9اﻟﻣﺳﻌودي ،ﺣﺳن ﻣﺣﻣد ﻛﺎظم ) .(2009اﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم "دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ" .ﻣﺟﻠﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺣﻘوق.90 – 78 ،(2)1 .
 .10اﻟﻣﻌﻣوري ،أﺣﻣد ﺳﺎﻣﻲ .ﺷوﯾﻊ ،ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻧﺎوي ) .(2012اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن
اﻟﺧطﺄ اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم .ﻣﺟﻠﺔ ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟﻛوﻓﺔ.208 – 176 ،(26)1 .
 .11ﺑن ﺻﻐﯾر ،ﻣراد ) .(2019اﻟﺗوﺟﮭﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷطﺑﺎء اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ

ﺗﺷدﯾد اﻟﺗزاﻣﺎﺗﮭم اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ .ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون .ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
.299 – 257 ،(77)33
 .12ﺧﻠﯾﻔﺔ ،ﺳﺎرة ﻣﺣﻣود ) .(2017ﻧﻘل وزراﻋﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ
واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻷردﻧﻲ .ﻣﺟﻠﺔ ﻋﻠوم اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون "دراﺳﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ"،(3)44 .
.338 – 329
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 .13ﺧﻣﯾس ،ﺳﻧﺎء )ﯾﻧﺎﯾر .(2017/اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ :دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري واﻟﻔرﻧﺳﻲ .ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻔﻘﮫ واﻟﻘﺎﻧون ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ.60 – 46 ،(51) .
 .14ﻣﯾﺳوم ،ﻓﺿﯾﻠﺔ .أﻛﻠﻲ ،ﻧﻌﯾﻣﺔ ) .(2018اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻛﺿﻣﺎن

ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك ﻓﻲ ظل ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت .ﻣﺟﻠﺔ اﻻﺟﺗﮭﺎد ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
.392 – 376 ،(6)7
 .15ﯾﻣﯾﻧﺔ ،ﺑراﺑﺢ ) .(2016ﻧﻘل اﻟدم ﺑﯾن اﻟﺿرورة اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ – دراﺳﺔ
ﺗﺄﺻﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ .اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ– 145 ،(15) .
.159

راﺑﻌﺎً :اﻟﻣؤﺗﻣرات واﻟﻧدوات- :
 .1اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﮭﻧﯾن ) .(2019اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ –
اﻟﺟزء اﻷول .ﺑﯾروت :ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ .ﻧدوة ﺑﻌﻧوان ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب
واﻟﺻﯾدﻟﻲ ﻟﻸﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺟﺎﺳم ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟم اﻟﺷﺎﻣﺳﻲ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2000/4/4
 .2اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﮭﻧﯾن ) .(2019اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ –
اﻟﺟزء اﻷول .ﺑﯾروت :ﻣﻧﺷورات اﻟﺣﻠﺑﻲ اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ .ﻧدوة ﺑﻌﻧوان اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﻓﻖ
ﻗﺎﻧون  22ﺷﺑﺎط  " 1994ﻗﺎﻧون اﻵداب اﻟطﺑﯾﺔ " ﻟﻠدﻛﺗور ﺳﺎﻣﻲ ﺑدﯾﻊ ﻣﻧﺻور ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ
.2000/4/3
 .3ﺧﺎطر ،ﻧوري ﺣﻣد ) .(2009ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾب ﺑﯾن اﻻﻟﺗزام ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ واﻻﻟﺗزام ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ
"دراﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ" .ﻧدوة ﺣول اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  10ﻟﺳﻧﺔ
 .2008ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2009/12/9-8

ﺧﺎﻣﺳﺎً :اﻷطروﺣﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ- :
 .1أﺑو اﻟﻧﺟﺎ ،ﺣﺳن ) .(1983اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺿرر اﻟﻣرﺗد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﯾﺔ "دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ" )دﻛﺗوراة( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﯾس " ."2اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.
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 .2اﻟﺷورة ،ﻓﯾﺻل ﻋﺎﯾد ﺧﻠف ) .(2015اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ
)ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷرق اﻷوﺳط ،ﻋﻣﺎن .اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ.
 .3ﺑن ھﺎدي ،ﯾﺎﺳﯾن ) .(2016اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم )ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺑداﻟﺣﻣﯾد ﺑن ﺑﺎدﯾس ﻣﺳﺗﻐﺎﻧم .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.
 .4ﺗواﺗﻲ ،ﻣرﯾم .زﯾدان ،ﻟﯾﻠﯾﺔ ) .(2017اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن أﺿرار ﻧﻘل اﻟدم اﻟﻣﻠوث
)ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة  -ﺑﺟﺎﯾﺔ .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ
اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.
 .5ﺧطوي ،ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ) .(2012اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم )ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد .ﺗﻠﻣﺳﺎن .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.
 .6ﺧطوي ،ﻋﺑداﻟﻣﺟﯾد ) .(2017اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم )دﻛﺗوراه( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر
ﺑﻠﻘﺎﯾد .ﺗﻠﻣﺳﺎن .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.
 .7زھدور ،ﻛوﺛر ) .(2012اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﻣﻘﺎرﻧﺎ ً )دﻛﺗوراة( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ وھران .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.
 .8ﻋﺑداﻟﻐﻧﻲ ،ﺧﻠود ھﺷﺎم ﺧﻠﯾل ) .(2017اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ :دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻟﺳﻧﺔ ) 2016ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة .اﻟﻌﯾن ،دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
 .9ﻣدوري ،ﺳﺎﻋد ) .(2014اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم )ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻛﻠﻲ
ﻣﺣﻧد أوﻟﺣﺎج .اﻟﺑوﯾرة .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.
 .10ﻣرﺳﻲ ،أﺷرف ﺟﺎﺑر ) .(1999اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻸطﺑﺎء )دﻛﺗوراة( ﻏﯾر
ﻣﻧﺷورة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة ،ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق .ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ.
 .11ﻣﻧﺻر ،ﻧﺻر اﻟدﯾن ) .(2015اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻣراﻛز ﻧﻘل اﻟدم ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺟزاﺋري
)ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺣﻣد دراﯾﺔ .أدرار ،اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.
 .12واﻓﻲ ،ﺧدﯾﺟﺔ ) .(2015اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻘل اﻟدم "دراﺳﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ" )دﻛﺗوراه( ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟﯾﻼﻟﻲ ﻟﯾﺎﺑس .اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣوﻗراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ.
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ﺳﺎدﺳﺎً :اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ- :
 .1ﻣوﻗﻊ اﻟدرر اﻟﺳﻧﯾﺔ ،/https://dorar.net ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2020/3/16
 .2ﻣوﻗﻊ اﻟطﺑﻲ ،/https://altibbi.com ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2020/11/3
 .3ﻣوﻗﻊ اﻟﻣرﺳﺎل ،/https://www.almrsal.com ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2020/6/25

 .4ﻣطر ،ﻛﺎﻣل ) .(2016اﻟﺧطﺄ اﻟطﺑﻲ وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﮫ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ .ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻠﺳطﯾن ﻟﻸﺑﺣﺎث
واﻟدراﺳﺎت .ﻣﻘﺎﻟﺔ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣن ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﻧﮭل https://platform-almanhal-
،com.ezproxy.shjlib.gov.ae/Reader/Article/98063

ﺑﺗﺎرﯾﺦ

.2020/7/10
 .5ﻣوﻗﻊ وزارة اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
 ،https://www.moh.gov.sa/Pages/Default.aspxﺑﺗﺎرﯾﺦ .2020/7/22

ﺳﺎﺑﻌﺎً :اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت- :
 .1اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ 1985م ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
 .2اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  3ﻟﺳﻧﺔ  1987ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ
اﻟﻣﺗﺣدة.
 .3اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻣﺻري رﻗم  131ﻟﺳﻧﺔ .1948
 .4اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌراﻗﻲ رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ .1951
 .5اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻷردﻧﻲ رﻗم  43ﻟﺳﻧﺔ .1976
 .6اﻟﻣذﻛرة اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة – اﻟﺟزء
اﻷول.
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 .7اﻟﻣذﻛرة اﻹﯾﺿﺎﺣﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة – اﻟﺟزء
اﻟﺛﺎﻧﻲ.
 .8ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  7ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ ﻟﻠواﻓدﯾن ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻣل
أو اﻹﻗﺎﻣﺔ.
 .9ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  28ﻟﺳﻧﺔ  2008ﺑﺷﺄن ﻧظﺎم ﻧﻘل اﻟدم.
 .10ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم  40ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻟﻠﻣرﺳوم ﺑﻘﺎﻧون
اﺗﺣﺎدي رﻗم  4ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
 .11ﻣرﺳوم اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  4ﻟﺳﻧﺔ  2016ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
 .12ﻣرﺳوم اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗﺣﺎدي رﻗم  5ﻟﺳﻧﺔ  2019ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﻧظﯾم ﻣزاوﻟﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟطب اﻟﺑﺷري
ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة.
 .13اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ رﻗم  1406 – 91اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ .1991

ﺛﺎﻣﻧﺎُ :اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ- :
 .1اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌون رﻗم  166و  177و  196ﻟﺳﻧﺔ  17ﻣدﻧﻲ ،ﺟﻠﺳﺔ
اﻟﺛﻼﺛﺎء  /19ﻧوﻓﻣﺑر.1996 /
 .2اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،اﻟطﻌون  ،677 ،664 ،504ﻟﺳﻧﺔ  35ﻧﻘض ﻣدﻧﻲ ،ﺟﻠﺳﺔ
.2006/5/3
 .3اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،رﻗم  333ﻟﺳﻧﺔ  ،2012ﺗﺎرﯾﺦ .2012/12/19
 .4اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺗﺣﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ،رﻗﻣﺎ  745و  810ﻟﺳﻧﺔ  2018ﻣدﻧﻲ ،ﺟﻠﺳﺔ اﻹﺛﻧﯾن اﻟﻣواﻓﻖ 4
ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ .2019
 .5ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض أﺑوظﺑﻲ ،اﻟطﻌن رﻗم  492ﻟﺳﻧﺔ  2012س  7ق .أ ﺗﺟﺎري ،ﺟﻠﺳﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ
.2013/5/9
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 .6ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض أﺑوظﺑﻲ ،اﻟطﻌن رﻗم  374ﻟﺳﻧﺔ  2014س  8ق.أ ،ﺗﺟﺎري ،ﺟﻠﺳﺔ
.2014/6/26
 .7ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض أﺑوظﺑﻲ ،اﻟطﻌﻧﺎن رﻗم  210و  212ﻣدﻧﻲ ،ﻟﺳﻧﺔ  2015س  10ق.أ،
ﺟﻠﺳﺔ .2016/1/24
 .8ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺟﻠﺳﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ دﯾﺳﻣﺑر ﻋﺎم .1954
Cass. Civ.2e, 17 déc.1954, D, 1955.269 .
 .9ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺟﻠﺳﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ .1999/11/4
Jurisprudence sommaires et decision gazette du palais dimanche 17
aumard, 19 December 2000, p38.
 .10ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،ﺑﺗﺎرﯾﺦ /12ﻧﯾﺳﺎن.1995/
V-J Penneau Repertoire de droit civil Art. prècit N° 449 .
 .11ﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف ﻓرﺳﺎي ﺑﺗﺎرﯾﺦ  30ﻣﺎرس .1989
Versailles, 30 Mars, 1989, J.C.P., 1990, 21505 obs A. Dorsner Dolivet.
 .12ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض اﻟﻣﺻرﯾﺔ ،اﻟطﻌن رﻗم  111ﻟﺳﻧﺔ  35ق ،ﺟﻠﺳﺔ .1969/6/26
 .13ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻷردن ﺣﻘوق رﻗم ) 2005/3072ھﯾﺋﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ( ﺗﺎرﯾﺦ .2005/3/1
 .14ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز دﺑﻲ ،اﻟطﻌن رﻗم  226و 228ﻟﺳﻧﺔ  1992ﺑﺗﺎرﯾﺦ /17إﺑرﯾل.1993/
 .15ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز دﺑﻲ ،اﻟطﻌن رﻗم  174ﻟﺳﻧﺔ  1997ﺑﺗﺎرﯾﺦ /8ﻧوﻓﻣﺑر.1997/
 .16ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز دﺑﻲ ،ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم  2017/855ﺗﺟﺎري ،ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ .2018/1/21
 .17ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ،اﻟطﻌن رﻗم  11ﻟﺳﻧﺔ  7ق  ،10ﺟﻠﺳﺔ .2012/7/1
 .18ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ،اﻟطﻌﻧﺎن رﻗم  21و  27ﻟﺳﻧﺔ  7ق  ،20ﺟﻠﺳﺔ .2012/8/5
 .19ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ،اﻟطﻌﻧﺎن رﻗم  61و  65ﻟﺳﻧﺔ  7ق  ،66ﺟﻠﺳﺔ .2013/6/16
 .20ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﻣﯾﯾز رأس اﻟﺧﯾﻣﺔ ،اﻟطﻌن رﻗم  66ﻟﺳﻧﺔ  8ق  ،110ﺟﻠﺳﺔ .2014/1/16
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